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2Abstract
Albertano da Brescia's three treatises are
compilations, and therefore form a part of an
enormous mass of mediaeval literature. This thesis
performs two principal tasks as a step towards an
assessment of the importance of Albertano as a
compilist, and of his works as repositories of
classical knowledge and therefore as source-
material for the writings of many mediaeval and
Renaissance authors.
First, text-critical editions of two different
translations into fifteenth-century German of
Albertano's Liber consolationis et consilii
(Melibeus) are given. An examination of the
interrelationship and transmission of manuscripts
and early prints reveals the great popularity of
just one of these translations on the eve of the
Renaissance.
Second, a further indication of the popularity
of Albertano's works throughout mediaeval Western
Europe is given by the provision of details of
all hitherto known manuscripts and early prints
containing translations or workings of the treatises
in the vernacular. Many of these are recent
discoveries. In order to provide the reader with a
more useful working document. locations are given
3wherever possible.
Finally, an overview of works known to
contain specific borrowings from Albertano is
given, together with further literature, where this
exists. The extent of the influence that
Albertano's compilations exerted is indicated by
the familiarity of the names of authors borrowing
from him: Geoffrey Chaucer, Dante Alighieri,
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9Abbreviations commonly used
BL - British Library.
EH - British Huseum.
BN - Bibliotheque Nationale.
BSB - Bayerische Staatsbibliothek.
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GK - Gesamtkatalog der PreuBischen Bibliotheken,
II (Berlin: 1932).
GW - Gesamtkatalog der Wiegendrucke, I, 2nd ed.
(Stuttgart: 1968).
LB - Landesbibliothek.
HTU - Niinchner Texte und Untersuchungen.
ONB - Osterreichische Hationalbibliothek.
SBPK - Staatsbibliothek PreuBischer Kulturbesitz.
StB - Stadtbibliothek.
DB - Universitatsbibliothek or Universiteitsbibliotheek.
UL - University Library.
VD 16 - Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich
erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts,
I. Abteilung. Band 1: Aa-Az (Stuttgart: 1983).
~ - Wolfgang Stammler, Die deutsche Literatur
des Hittelalters Verfasserlexikon, I-IV,
2nd ed., ed. Kurt Ruh et al. (Berlin:
1978-1983) •
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Scope and aim of this thesis
This thesis gives text-critical editions of
two (unrelated) fifteenth-century German
translations of the Liber consolationis et consilii,
otherwise known as the Melibeus after its chief
protagonist, of the Italian judge Albertano da
Brescia. As a compilation made from classical and
mor. recent authors, it is valuable in helping an
assessment of to what degree and in what form
classical authors were known in the mediaeval
period. As translations, the texts presented here
attest the popularity of A1bertano's works in a
period when translations and adaptations of these
treatises abound. Further witness not only to the
popularity with an increasing and changing audience,
but also to the commercial viability of the shorter
German Melibeus is borne by the number (ten) of
editions which went through the infant German
press.
To illustrate these points for languages and
literatures other than German, an overview of all
other translations of Albertano's three moral
treatises is also given, supplying details, in
abbreviated fora, of manuscripts and prints in
seven European languages, many of which having
been only recently discovered by myself.
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Details are given ~lso of any modern editions
and the most important of the secondary liter~ture,
wherever there is any.
Though Albertano's influence on the didactic
literatures of one or two cultures has alre~dy
been ~sse8sed, this is the first time th~t this
information has been brought together in this form
and, in the few instances where details of
manuscripts and prints have already been published,
these have in every case been added to, updated,
revised and corrected. By supplying locations for
all manuscripts and prints, 1 it is intended that
this thesis sh~ll provide a useful tool to scholars
investigating Albertano's influence on vernacular
didactic literature.
The final part of the thesis concerns itselt
with a description of works shown to have borrowed
more or less directly from Albertano. This gives
an idea of what is known of Albertano's influence
to date. It seems, however, that with every new
catalogue published, another manuscript or print
needs to be added to the lists within these pages.
Equally, the more is discovered about mediaeval
didactic literature -- an area of literary research
1 I have failed to discover locations in fewer
than a handful of cases, all of them early sixteenthcentury printed books.
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still in its youth -- the more Albertano's importance
becomes apparent. This thesis cannot, therefore,
claim completeness.
Finally, the reader should remember that
literature of this sort in this period existed only
in relationship to the Latin literature of the time,
and for every vernacular manuscript or print listed
here, there will be several more Latin ones.
15
Albertano's li£e and works
The only sources we have for any details of
Albertano's li£e are some few contemporary records,
and what details he himself gives in his writings.
Sundby 1 was the first to address himself
seriouslY to gathering what biographical data he
could, and most subsequent works rely on him for
biographical details. A few details are added by
Checcini 2 and by Villa. 3 Certain valid conjectures
may also be made from the facts we have: for
example, as the De amore dei was completed in 1238
and was dedicated to his eldest SOft Vincenzio on
his majority, we can suppose that Vincenzio was
born about 1218, and that Albertano would have
married about 1217.
What little information we bave is summarised
in tabular form below:
2 Aldo Checcini, "Un giudice del secolo
decimoterzo Albertano da Brescia," Atti del Reale
Istituto Veneto di Scienze. Lettere ed Arti, 71/2(1911-1912), 1423-1450.
:3 Caludia Villa, "La tradizione delle 'ad
lucilium' e la cultura di Brescia dall'eta






Represented Brescia at the
Lombard League against Emperor
Frederick II.
Giovanni born.
Again delegate for Brescia on
the accession of Ferrara and
Mantua to the Lombard League.
Albertano made commander of the
castle of Gavardo, north-east of
Brescia on the road to SaId by
Lake Garda. Besieged by Frederick.














Albertano imprisoned at Cremona.
Completed his De amore dei.
Frederick II gave up siege of
Brescia. Albertano released?
Delivered sermone III?
Resident at Genoa as 'assessor'.
He was probably accompanying his
townsman Emanuele Maggi, who had
been elected podesta of Genoa.
The foreign podesta normally took
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his judges with him.
6th December 1243 Delivered sermone I to the Genoan
judges and notaries.
1245 Wrote his treatise De arte





Completed his treatise Liber
consolationis et consilii,
dedicated to his son Giovanni,
who entered a career in medicine.
Delivered sermone V in Brescia.
Died. Place unknown.
Though Albertano styles himself "Causidicus
Brixiensis, de ora sanctae Agathae," 4 there is no
reason to believe that he was born or died in that
suburb or even in Brescia itself. He certainly
lived in the area around the then new basilica of
St. Agatha -- a visit in 1980 revealed that this
outlying suburb is now regarded as city-centre, so
much is Brescia grown. He also enjoyed sufficient
esteem to be chosen on more than one occasion for
posts of political importance. Sundby notes
(p. xiv) that Albertano's loss of Gavardo marks the
end of his political activity and the beginning ot
his devotion to his work and to writing, also that
4 Sundby, Liber Consolationis, p. 127.
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this withdrawal from public life may not have
been entirely of Albertano's choosing a few
words in the Liber Consolationis (Sundby, pp. 65-66)
deplore the influence of the mob as opposed to the
wise few, and may give weight to this argument.
Be that as it may, from 1238 he certainly devoted
himself to his work and to literature.
Official documents refer to him as judex; as
seen above, he himself used the word causidicus.
His profession would nowadays come under the loose
general heading of "judge". The fact that he
apparently accompanied Emanuele Maggi to Genoa,
and that he regularly delivered addresses to his
Brescian colleagues in the Franciscan monastery
(see below), confirms that Albertano was a
prominent figure in Brescian professional circles,
and for a time in Brescian politics. We know that
he had three sons. That they were produced all
within ten years of marriage might suggest that
he had other children too, perhaps daughters, as
three children would have been a small number for
the times. Unless new materials are discovered,
nothing more can be added to the tew facts presented
here.
Only one relic is left which provides a more
concrete link with the man -- Codex B II 6 of the
Biblioteca Queriniana in Brescia, containing
19
Seneca's Epistolae morales, bears marginalia in
Albertano's hand. 5 These glosses and ink-drawings
tell us that, apart from the annoying habit of
writing in books, he was not very good at drawing
people.
All of Albertano's three Latin treatises are
compilations on familiar mediaeval themes, their
contents apparent from their titles. Each was
dedicated to one of his sons, on their maturity.
The first treatise, De amore et dilectione
dei et proximi et aliarum rerum, et de forma vitae,
was completed in 1238 and dedicated to his eldest
son, Vincenzio. Albertano claims that it was
composed in prison, but one is tempted to doubt
him: if Sundby is correct in supposing (p. xi)
that Albertano was released in October, then he
can have spent barely four weeks in its composition.
Unless he wrote from memory whilst in Cremona,
then we must suppose that he had a library placed
at his disposal. The De amore dei is the longest
of Albertano's works, and it is unlikely that he
wrote it from memory, or without a large selection
of classical and other authors to hand. There is
no modern edition of this work. 6
5 Villa, "La tradizione", p. 18.
6 The least unreliable edition is still a
very early one: Albertani moralissimi opus de
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His second treatise, De arte loguendi et
tacendi, written in 1245, was dedicated to his son
Stefano. This work was extremely popular, especially
amongst early printers, as is attested by the
thirty-three incunabula (~ 531-563). Sundby
supplies a good critical edition. 7
Albertano's last treatise, the Liber
consolationis et consilii, written in 1246 or 1248
and dedicated to his son Giovanni, is unique in
having a narrative framework: the story of Me1ibeus.
This is a departure from his previous two treatises,
which have little literary merit. Sundby gives 8
an excellent edition.
Besides the three treatises for which he is
best known, A1bertano also wrote at least five
sermones, or public addresses. These have not been
translated from the Latin. In common with his
treatises, these sermones are non-academic in
tenor, offering practical, often pithy advice, and
supplying authority by constant reference to both
lofuendi ac tacendi modo & c., (Coni: Vi?tus deDU eis, 1507), fo1s. 25-61. A copy of th1S very
rare edition is in the BL, case-mark 0.103.1.18.
7 Thor Sundby, Della vita e delle o,ere di
Brunetto Latini, 2nd ed. (Fiorence: 1884 , pp. 475-506.
8 See above, page 15, note 1. Mention of
"Sundby" throughout the rest of this dissertation
will refer to his edition of the Liber conso1ationisunless otherwise stated.
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classical and later authors. They are usually
numbered I-V, not for the order in which they were
written, but for the order in which they normally
appear in manuscript. The first address was given
to judges and notaries in Genoa, as revealed in
the explicit. The others were all delivered in
Brescia, in the Franciscan monastery, to the
assembled friars and judiciary at the Mid1ent
feeding of the poor (see Sundby, p. xiii).
I - Super confirmatione vitae i110rum 9. Given
on 6th December 1243 in Genoa.
II - Super il1uminatione et super spiritua1i et
corpora1i refectione, et quae sint necessaria
in refectione. 10
III - Ad refectionem pauperum more solito
congregati sumus. 12401
IV - Quae sint necessaria in convivio.
V - Super doctrine timoris Domini. 1250 or 1253.
Hui1lard-Br~ho11es 11 is alone in attributing a
given by Luigi F. F~
di Albertano giudice di
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treatise De Epistolari Dictamine to Albertano. The
title is more reminiscent of a work by Guido Fava,
a contemporary of Albertano's, who taught at the
University of Bologna when Villa (pp. 24-51)
suggests Albertano was a student there.
11 Jean L. A. Huillard-Breholles, Historia
Diplomatica Friderici secundi: Preface et
introduction (Paris: 1859), p. dXiii.
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Translations from Albertano's Latin
The five sermones do not appear to have been
translated. Albertano's three treatises were,
however, translated, indeed, many times over and
from a very early date, until by 1500 there were
versions in every major European language.
We possess a total of nearly thirty different
translations, surviving in some 120 manuscripts and
33 early prints. The Dutch, English, German, French,
Catalan, Italian and Czeoh languages all possess
translations.
The correspondingly larger number of manuscripts
and prints in Latin £urther underlines the
importance and oommeroial viability ot these
works. Most major European libraries possess a
manusoript or so oontaining Albertano.
The following pages contain details of all
direot translations, with particular reference to,
and editions of two translations into German of
the Liber consolationis.
24
1: The German "Melibeus" and the short tract
"Vom Lesen"
Two direct translations from Albertano's
Liber consolationis et consilii are known in
fifteenth-century German, both sharing the title
Melibeus, and both originating in southern Germany
at about the same time. The first, a heavily
shortened translation, enjoyed a sizeable
transmission, and today survives in thirteen
manuscripts, all from the fifteenth oentury, and
in ten early prints, dating from 1473 to 1520.
The second translation, a relatively full-length
translation, survives to us in a unique manuscript,
now in Rumania. These two translations are quite
independent of eaoh other.
Assooiated with the short Melibeus, as also
with the Lara und Unterweisuns, is a short traot
usually referred to as Vom Lesen. This is often
prefixed to a longer text and functions as an
introduction. As it prefaces our oldest Melibeus
manu.script, I have seen tit to include the text
and a brief discussion here also.
25
1.1: The short "Melibeus"
Research to date
First mention of the short Melibeus in modern
times is made by the scholar E.G. Graff as early as
1827. 1 He does nothing more than list the contents
of the manuscript in the (now) WLB in Stuttgart
(MS. HB X Philos. 22).
It took nearly half a century more till
Ferdinand Vetter brought out a part edition in his
Lehrhafte Litteratur. 2 Vetter gives some 40~ of
the total text, providing all of the narrative
framework and selected portions of the argument.
His edition was prepared from a manuscript from his
private collection, now MS. B 325 of the ZB, Zurioh.
This is, in fact, a direct copy of the Stuttgart
manuscript, and is not free from error. Errors in
the manuscript are compounded by Vetter himself,
and his edition bears all the marks of having been
prepared in haste: simple misreadings and errors
introduced by the typesetter tempt one to the
1 E.G. Graff, Diutiska: Denkmiler deutscher
Sprache und Literatur, II (stuttgart: 1827), p. 69.
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belief that Vetter did not proofread his text.
However, his two volumes are a large undertaking
in themselves, consisting of over a thousand sides
and providing an editio princeps for a variety of
late mediaeval texts, and we should be grateful
that he thought it worthy of inclusion at all.
Vetter does not refer to Graff's manuscript or to
any other manuscript or print of the Melibeus, and
may have thought his manuscript to be unique.
Hohenstein was the first, in his 1903 Breslau
dissertation, 3 to identify the Melibeus as a
translation from the Latin of Albertano. He
identified six manuscripts and five prints --
surprisingly few, actually: three more prints and
one more manuscript had already been described in
catalogues commonly available prior to 1903. 4
We can, however, forgive his ignorance of the
remaining six manuscripts, which were only
catalogued subsequent to Hohenstein's dissertation.
Hohenstein's promise of a second volume to his
dissertation, giving the full text of the short
der
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Melibeus and of the portion of the Lere und
Unterweisung that is translated from the Liber
consolationis et consilii, was never realised. At
the end of his brief dissertation he gives (pp.
36-40) the first part of the Melibeus only,
corresponding to Sundby 1,1-3,18, 5 and (pp. 41-45)
the first part of the Lere und Unterweisung section
which corresponds to the first chapter of the
Liber consolationis. This latter he bases on
Munich, BSB, cgm 403
which Hohenstein knew.
the only manuscript of
Hohenstein gives a very few biographical
details about Albertano, all gleaned from Sundby,
and also briefly mentions some few of the other
translations into languages other than German.
After a description of the then known manuscripts
and prints, he provides an analysis of the language,
exemplifying his description with samples taken
from the different texts available -- particular
reference is made to the principal differences
between manuscript and printed traditions. He also
examines the relationship of translation to
original, detailing omissions, paraphrases, and
direct translation. He ooncludes, quite accurately,
that the Melibeu8 is a Swabian translation, done
5 Reference to Sundby here and throughout thedissertation is to his edition ot the Liber
consolationis et consilii by page and line number.
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by a cleric about the time of Steinhowel.
The next scholar to touch on the Melibeus
was Bostock in 1924. 6 Apart from a brief
comparison with the Lere und Unterweisung, from
which he concludes that they are not related, he
tells us nothing new about the Melibeus. The few
pages he devotes to it merely repeat Hohenstein's
work, and even this is not without error. The
descriptions (p. 31) of Munich BSB cgm 252 and
cgm 4437 are confused. He fails to notice Hlipfuff's
1504 edition of the Melibeus, a copy of which was
and still is in the BL. Also, though he claims
(p. 14) familiarity with Panzer's Annalen and
(p. 16n) with Zapf's Buchdruckergeschichte, 7 he
fails to notice the three other Melibeus prints
described therein.
Koppitz, in his entry for the new Verfasser-
lexikon 8 brings together all the data available
to date, repeats it together with all errors, and
Hans-Joachim Koppitzt "Albertanus von Brescia,"~, It 2nd ed. (Berlin: 1978), cols. 151-154.
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compounds these with a few of his own. He appears
to rely too much on published data, without
thinking to check its accuracy. He gives a
wrong location for one Melibeus manuscript, repeats
errors of foliation, introduces his own errors
in entries for Panzer, and confuses two works by
Stammler. He must, however, be given credit for
finding all the manuscripts of the short Melibeus
at present known.
In summary, research on the short Melibeus
to date has been fairly superficial and often
careless. It is surprising, for example, that the
Donaueschingen manuscript, catalogued as long ago
as 1865, 9 should only be rescued from obscurity
over a century later, by Koppitz in 1978. The
large number of inaccuracies extant in published
materials has created a very large amount of
tedious work when preparing this thesis. Part of
the object of this thesis is, therefore, to
provide reliable information as well as to complete
Hohenstein's work by giving a full text-critical
edition without, however, unnecessarily repeating
work already done -- Hohenstein's analysis of the
language, for example, is quite adequate.
,
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Authorship, style, date and dialect
As terminus ante quem for the short Melibeus,
we have the year 1457, when the Donaueschingen
manuscript was written. None of the other
manuscripts offer any evidence to suppose that the
translation was made much before this date.
Only one manuscript, the one in Aschaffenburg,
is not composed in a south German dialect. Of the
eleven others, four are written in Alemannic, and
four in Swabian, the oldest being in SWabian. We
must therefore conclude that the translation was
made in a south German dialect, quite possibly
Swabian.
There is no internal evidence to suggest
authorship, and Hohenstein makes no suggestion.
In a time of beginning Humanism, the short Melibeus
remains untouched by any form of embellishment. We
cannot, therefore, even guess whether the author
was lay or cleric. It may be that this translation
is one of the many from this period associated
with such early Humanists as Steinhowel and
Niclas von Wyle, though the slavishness of the
translation would seem to refute this.
The short Melibeus is a close and fairly
accurate word-for-word translation made directly
from the Latin. The translator has an economical
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style on the whole, and is intent on not labouring
a point. For this reason, many of the quotations
from classical authors are omitted, especially
where they merely reiterate a point quite clearly
made. In this sense then, that o£ reduced auctoritas,
it is true neither to the original, nor to the
spirit of mediaeval didactic prose composition.
A favourite device of the translator is that of
paraphrase, not usually done for reasons of
difficulty of translation, but rather for reasons
of clarification. So, for example, lIaliorumll
(Sundby 7,15) is translated as IIderandern
seiner kunstll, and "tempusll (Sundby 50,2) as
"die zit deines ungellicksll.Hohenstein gives
more examples (pp. 30-32). Often, two lexical
variants are supplied to translate one word of
Latin. This could suggest over-slavish adherence
to a glossary, as this device is quite redundant.
For example, lIauctoritatesll(Sundby 1,14) is
rendered as lIundden syn und die lere", and
lIammonere" (Sundby 2,15) as IIbittenn und manenll•
Conversely, Albertano's unnecessary ~oquaciousness
is occasionally reduced. For example, "de consensu
et voluntate" (Sundby 10,5) is translated as
"mit gunst". Again, Hohenstein supplies further
examples (p. 31). These occasional paraphrasings
and expansions show an eagerness for clarity that
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seems oddly at variance with the heavily shortened
nature of the translation.




The many latinisms in the text betray the
fact that it is translated quite unambiguously
from a Latin original. These latinisms are
sometimes lexical, sometimes phrasal. Eor example,
"affliguntur et deprimuntur" (Sundby 1,2) is
rendered as "gekestiget". Again, more examples are
supplied by Hohenstein (p. 32).
The many omissions in the translation
deprive the reader of any satisfactory explanation
of Melibeus' change of heart towards his enemies.
Most of chapters nine and ten have been ignored,
as has the entirety of chapters thirteen and
twenty-eight. The translation breaks off in
chapter twenty-nine with the words "Nach vil red,
die zu paidenseiten sich verluffenn", showing that
the translator was aware that he was shortening
his work. It cannot be ascertained whether the
translator had only a corrupt or defective Latin
original before him -- my own examination of MSS
at many libraries throughout £urope has revealed
none such.
Three authors named by Albertano are not named
in the translation. Hugo de S. Vittore, Aesop, and
(pseudo-) Martialis do not survive translation.
It is unknown whether this is due to a corrupt
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Latin manuscript, to the translator's unfamiliar-
ity with the names, or to possible active
suppression. There are, on the other hand, two
short interpolations. a reference to Job (Sundby
3,15) and a ouotation from Aristotle: "Arystotiles
spricht auch jn dem buch der thier: 'der weyE ist
wol straff werd, der vil redet wider die wort dez
toren.'" (Sundby 10,28). At no point does Albertano
use Aristotle as a source.
Hohenstein gives (pp. 27-28) an incomplete
and partly inaccurate table of omissions from the
Latin. A complete overview of principal omissions
follows overleaf. There is no apparent system,
apart, possibly, from the apparent suppression of
(pseudo-) Martialis: several quotations aurvive
anonymously, or are otherwise attributed.
The only reason for the two interpolations
appears to be to supply a little additional
(and unnecessary) auctoritas.











recens dolor ••• aut stultus
nec inter ••• consulimus
10,29-10,30 et cognosceret ••• bene refert
12,1 desine ab ira et
12,2
14,8-14,13
noli aemulari ut maligneris
rari sermonis ••• impertiri
16,12-16,14 ait enim ••• est tenete
17,1-17,·4 Nimis carum ••• Deus
18,1-18,3
19,6-19,9
Et bene ••• consilium
nam bona ••• videatur
19,11-19,12 et ••• tenet
20,4-20,5 quot et ••• prudentiae
20,14-21,11 allot chapter VII: "Quot Et QUae Sint
Species Prudentiae"
quae •••prudentiae22,1-22,2
22,7-27,15 most of chapter IX: "Quomodo Acquiratur
Prudentia", and of chapter X: "De Studio
Et studioso, Et Quae Sint utilia Et
Nece.saria Studentibus". Chapter X
begins at: "Cum cultura
27,18-27,20 juxta illud ••• deeoris





Pars ergo ••• creda.
Dicitur ••• dUpliciter


























Si enim ••• indignationem
scriptum est enim ••• poteat
Quae enim ••• approbari
Et si de ira ••• Vitanda
also omitted here is the title to
chapter XIII: "De Cupiditate Seu
Voluptate Vitanda In Consiliis".
stupra vero ••• extingueret
Tertia vero ratione ••• habitatio ejus
also omitted here is the title to
chapter XIV: "De Festinantia Vitanda
In Consiliis".




Ait enim Seneca ••• quaeris
sed de ipso prius ••• perquirere
et quod _•• velint
de quibus ••• oatendas
et iterua ••• aget
nam ••• jocunda
Et Seneca ••• tot.
est eni•••• probatus
et iterua ••• propriis
QUare ••• senUll
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47,14-47,21 Et de consilio ••• quousque
47,24-48,9 et iterum ••• memento
49,8-49,10
50,15-50,17
Et alibi • • • vilis
Multorum cognitum• • •
53,8-53,10 Et Martialis ••• consilio es
54,14-54,23 Et quia ••• principium
54,27-54,29 Rerum finis ••• loqui
55,3-55,4 et iterum ••• comprimere















Ne altiori ••• cavendumqua sit
nam qui ••• eorruit
et eligere potius non quam sic- -
unde diei ••• verbum
Et alius ••• temeritas
the title and all or chapter XXVIII,
"Quando Et Qualiter Consilium Sit
Retinendum", are omitted.
61,19-61,20 ce.santa ••• erreetu8
62,2-62,3 Inde eti..... permutes
62,7-62,9 sunt quaedam ••• non aunt







nam si ex ••• daretur
Nee promissa ••• Unde supra dixi
The translator leaves the Latin text
here at the words: "••• cum suum
propositum mutat in melius."
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1.1.1: The manuscript tradition
Twelve manuscripts survive, dated between
1457 and 1498. All save one are in south German
dialects, especially Swabian, Alemannic and
Bavarian. We can therefore safely say that the
short Melibeus had a very limited and local
transmission. Not unexpectedly. the text of the
Melibeus occurs alongside other didactic works.
such as the Ackermann aus Bohmen. Steinhowel's
Griseldis, Albertano's Lere und Unterweisung and
Jacob de Cessolis' Schachzabelspiel (see below for
details). Apart from occasional mottoes and glosses.
the texts are all composed in German.
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Manuscript descriptions
In the interests of brevity, the MS descript-
ions which follow have, as far as possible, been
standardised. First, reference is made to any
published description, usually a catalogue; this
is done by author and/or keyword only, providing
enough information for the reader to locate the
published work in the first section of the
bibliography and avoiding repetition of the same
information in footnotes and bibliography. Next
is a description of the outer appearance of the
manuscript together with any information about
scribes, ownership and date. A list of contents is
then followed, wherever relevant, by a short
paragraph containing any other relevant facts.
Siglum A: Munich, Bayerische Staatsbibliothek, cgm 756
A brief description is given by Schmeller,
Die deutschen Handschriften, p. 128.
Paper. 44 fols. 210:150 mm. Some wormholes
and torn corners. Dated: 1465 (29r). Dialect:
Eastern Swabian. One scribe throughout, except that
the Melibeus is rubricated by a second hand. Swabian
bastarda. Red ink used for underlining proper names,
for picking out initials, some punctuation, and
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most of the marginal rubrications. Written area:
145:198 mm. Single column throughout, 26-28 lines.
Marginalia: rubrications 1r_21r, corrections and
numbered arguments 35r_41r. Binding: unadorned
brown leather over wooden boards. Inside front
cover exlibris of monastery of SS. Ulrich and Arra,
Augsburg: liP.P. Benedictinorum Liberi et











Albertano da Brescia: Melibeus.
Proverbs.
"Von dem sacrament der ee.1I
Proverbs.
Blank.
Niclas von Wyle: Athenischen Rite.
(2~: IIGebenuff den mayaubent anno
domini etc. Sexagesimo quinto [=
30.iv.1465])
"Instructia utilis" (a spiritual
exhortation).
"Die zehen gepott" (form of confession).
Blank.
Hans von Westernach: Strafgedicht.
Item number three also occurs in MS. siglum 0,
described below.
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Siglum B: Stuttgart, Wlirttembergische Landesbibliothek,
t1S.HB X Philos. 22.
A full description is given by Buhl, Die
Handschriften der WLB, pp. 86-88.
Paper. 265 fols. 195:140 mm. Dated: 1470 (26v).
Dialect: Bavarian/NW Tirolean. Two scribes. Bastarda.
Red chapter-headings and large initials. Written
area: 145:135 mm. Single column throughout, 23-29
lines. Marginalia: occasional key-words, notes and
synonyms entered by a later hand, also scribbles,
doodles and copied initials. Binding: half-bound in
light-brown leather, embossed; rear board replaced;
two clasps missing. Previous owners: see Buhl, p. 87.
The manuscript has been trimmed to fit its present
binding and some of the marginalia are therefore
incomplete. This has also occasioned the loss of
the title to the Melibeus, where on 1r only the
extreme lower portions of some of the letters are
visible.
1. 1r_26v Albertano da Brescia: Melibeus.
(26v: "amen anno lxx" t- 1470])
27r_27v Blank.
2. 28r_111v Die sieben weisen Meister.
3. 112r-23rr Meister Babiloth: Alexanderchronik.
230v-23?v Blank.
4. 238r-263v Johannes von Saaz: Der Ackermann
aus Bohmen.
Blank.
All four items contained in this manuscript
are also contained, and in the same order, in MS.
siglum Ht described below. Item number four is
further contained in MS. siglum M, also described
below.
Siglum H: Zurich, Zentralbibliothek, MS. B 325
A brief description is given by Mohlberg,
Mittelalterliche Handschriften, p. 12.
Paper. 146 fols. 270:189 mm. Und~'ed, but
not before 1470, as it is copied from B, above.
Dialect: Swabian!Bavarian. Two scribes: 1r_109v
and 110r_146va• Swabian bastarda. Red ink used for
titles and initials (also occasionally blue).
Written area: 235:149 mm. Two columns throughout,
35-38 lines. No marginalia. Bound in vellum.
1. 1r_11rb Albertano da Brescia: Melibeus.
11v Blank.
2. 12r_49v Die sieben weisen Meister.
3. 50r_97ra Meister Babiloth: Alexanderchronik.
97rb_97v Blank.
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Siglum J: Vienna, ~sterreichische Nationalbibliothek,
MS. Philos. 122 (2801)
A fairly full description is given by Menhardt,
Verzeichnis der altdt. lit. Hss., pp. 313-314.
Paper. 79 fols. 307:210 mm. Damp stains at
the outer edge have occasionally affected the text.
Dated: 1465 (60v). Dialect: Bavarian/Austrian. Two
scribes: first (1ra_60vb) gothic cursive; second
(62ra_75ra) rapid book-script. Red ink used for
chapter-headings, underlining and initials; first
text also makes use of green and blue initials and
contains pictures. Written area: 205:142 mm. Two
columns throughout, 25-28 lines (text 1), 32 lines
(text 2). No marginalia. Binding: brown embossed
leather over wooden boards, dating from the late
fifteenth century. Two clasps missing.
1. 1ra_60vb Jacon de Oessolis: VornSchach-
zabels12iel•





Albertano da Brescia: Melibeus.
Blank.
Siglum K: ~1unich, Bayerische Staatsbibliothek, cgm 4-03
A full description is given by Schneider, ~
dt. Hss. Cgm 351-500, pp. 169-172. A further
description may be found in Hess, Heinrich
Steinhowels "Griseldis", pp. 40-41.
Paper and vellum. 174 fols. 210:150 mm. After
1461. Dialect: Eastern Swabian (1r_105v); Bavarian
(10Sv-171v). Two scribes: first (1r_105v) bastarda;
second (105v-171v) bastarda. Red ink used for
initials, underlining, chapter-headings, etc.
Written area: 150:90 mm. Single column throughout,
20-28 lines. Marginalia: hands, doodles. Binding:
embossed brown leather over wooden boards. Inside
front cover are two fifteenth century playing cards
(see Schneider, OPe cit., p. 170), below them a
rough pen-sketch showing a besieged castle.
Preceding fol. 1, exlibris of the Hofbibliothek,
Munich. Inside back cover was a further exlibris,
now removed.












Three unnumbered blank sheets
follow the blank 62v.
Heinrich Steinhowelt Griseldis.
Blank.
Albertano da Brescia: Melibeus.
Pseudo-Aristotle: Secretum secretorum.
Supper-blessing.
Proverb. A sixteenth century addition •
Heinrich Seuse: Btichlein der
ewigen Weisheit.
"Von Gottesliebe."
A portion of Steinhowel's Griseldis is included
in MS. siglum M, described below.
Siglum L: Munich, Bayerische Staatsbibliothek, cgm 4-437
A brief description is offered by Schmeller,
Die dt. Hss., p. 459. A fuller one is to be found in
\vagner, "Ein nlicz und schone ler von der aygen
erkantnuB", pp. 60-61.
Paper. 82 fols. 210:140 mm. Undated (second
half of fifteenth century). Dialect: Bavarian.
Three scribes: first 1r_48r; second 48v_49v; third
61r_8~. All bastarda. Red ink used for initials,
occasional underlining and punctuation. 'v/ritten
area: 175:105 mm. Single column throughout, 28 lines.
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l'1arginaland interlinear emendations to text
61r_82r by another hand. Binding: embossed brown
leather over wooden boards. Quires IV and V















"Vom vlert des Leidens."
"Sankt Bernhards Goldene Kette.1I
"Goldwaage der Stadt Jerusalem."
Meister Wilhelmus: "Flinf Spiegel."
Allegorical spiritual song: "Der
Spinnrocken."
Corpus Christi Bull of Urban IV.
Two unnumbered sheets follow fol.
60, blank apart from some handwriting
specimens and doodles.
Albertano da Brescia: Melibeus.
Blank.
Siglum M: Munich, Bayerische Staatsbibliothek, cgm 252
A full description is given by Schneider, Q!!
dt. Hss. Cgm 201-350, pp. 139-146. An updated, though
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rather shorter description is given by Hess,
Heinrich Steinhowels "Griseldis", pp. 44-%.
Paper. VI+223 fols. Manuscript fragments
bound together, some fragments later inserted
and fixed to existing sheets. Varying sizes,
most 310:215 mm. Main body of MS. second half of
fifteenth century, with insertions from the
fourteenth century (59-70, 72-78); first half
of fifteenth century (95r_96ra). Dialect: main
part (I-58, 71, 79-94, 96rb-213) Eastern Swabian;
Bavarian (59-70, 72-78); Alemannic (95r_96ra).
Scribes: main part Conrad Bollstatter, bastarda;
notula (59-70, 72-78); Johannes Seydenswanntz
(95r_96ra), bastarda with larger textura quotations
and headings. Coloured initials, some pictures
(main part); red and yellow initials, red chapter-
headings and underlining (59-70, 72-78); coloured
initials, red chapter-headings and underlining
(95r_96ra). Written area: 220:137 mm (main part),
single column, except 95r_104v and 138r-145v two
columns, 26-38 lines; 155:103 mm (59-70, 72-78),
one column, 28 lines; 220:140 mm (95r_96ra), two
columns, 33-34 lines. Marginal notes by Bollstatter,

























Ludolf von Sudheim: "Reise ins
heilige Land."
Lucidarius.
Michel Velser: Johann von








Petrus Pictaviensis: Short Bible.
"Spiegel men schlicher Behaltnis."
Heinrich Steinhowel: Griseldis.
Nic18s von Wyle: Guiscard und
Sigismunda.
Johannes von Saaz: Der Ackermann
aus Bohmen.
ThUring von Ringoltingen: Melusine.
Heinrich Steinhowel: Historia
Hierosolymitana of Robertus Monachus.
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Heinrich Steinhowel: De claris
mulieribus.
As mentioned above (p. 48), the contents of
this ~~ are fragmentary. Nothing is known of
Johannes Seydenswanntz, the scribe of the Melibeus.
"Seidenschwantz" is a south German dialect word for
the blackbird, and is recorded as a family name in
thirteenth-century Speyer. 1 Rather more is known
of Conrad Bollstatter, author and scribe, 2 active
in Augsburg and Nordlingen in the middle of the
fifteenth century.
Siglum N: Aschaffenburg, Stiftsbibliothek, MS. Pap. 26
A full description is given by Hofmann and
Hauke, Die Hss. der Stiftsbibliothek, pp. 137-141.
Paper. 404 fols. 280:200 mm. Dated: 1465 (213v
and 255v). Dialect: Rhenish-Franconian 1-370;
Rhenish-Franconian/Hessian 371-395. Scribe: one
throughout, bastarda cursiva. Red ink used for title
and list of contents (276v). Written area:
205:130 mm, single column, 19-23 lines (1-255);
1 Josef K. Brechenmacher, Etymologisches
Worterbuch der deutschen Familiennamen, II vols.
(Limburg: 1957-1963), s. v. "Seidenschwantz."
2 Karin Schneider, "Konrad Bollsts tter ," !l! I,
cols. 931-933.
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210:142 mm, two columns, 32-34 lines (256-275);
205:120 mm, single column, 30 lines (276-299);
220:150 mm, two columns, 38-42 lines (300-370);
230:120 mm, single column, 29 lines (371-395r).
No marginalia. Binding: embossed brown leather
over wooden boards, dating from the fifteenth
century; two clasps, both missing. The MS is
from Mainz, and is really five MSS bound together:









A compendium of spiritual guidance.
(213v: "Et sic finis sub anno domini
MOCCCCoLXV [= 1465] in vigilia
kathedra Petri")
Blank.
Theobald von Sachsen: Pharetra
fidei contra Iudaeos.
(255v: "anno domini MOCCCCoLXV
sabato post festum annunciacionis
Marie etc. [= 30.iii.1465J Deo
gracias")
4. 256ra_27oI-"a Albertano da Brescia: Melibeus.
27oPb_2?6r Blank.
5 276v-293r "-m::_• ~LLL·stenspiegel.II
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293v-299v Blank.
6. 300ra_370ra Gesta Romanorum.
37crb-3?Ov Blank.
7. 371r_395r Re~la.e Iuris.
395v_404v Blank.
Siglum 0: Donaueschingen, Flirstlich-Flirstenbergische
Hofbibliothek, Codex 144
A brief description is given by Barack, Die Hss.,
pp. 146-148. A fuller one is contained in Brinkhus,
Eine bayerische Ftirstenspiegelkompilation, pp. 28-31.
Paper. 224 fols. 293:214 mm. Dated: 1457 (90);
1458 (200); 1460 (415). The MS is paginated. Dialect:
Swabian. One scribe throughout: Wilhelm Kaiser.
Book-cursive script. Red ink used for pagination,
titles and underlining. Coloured initials (green,
gold, red and blue). Written area: 197:155 mm. Two
columns, 24-26 lines. No marginalia. Binding:
brown embossed leather over wooden boards; one
clasp, missing.
1. 1-2 Vom Lesen.
2. 3-31 Albertano da Brescia: Melibeus.
32 Blank.
















(90: "Got sey gelopt Wilhelm
Kaiser schreiber 1457")
Four unnumbered, blank sheets.
"Spiegel der Seele."
(200: "deo gratias Got sey alczeit
gelobt. 14.58 Wilhalm Kaiser Schr.")
Sermon in the style of Marquard von
Lindau.
Sermo de matrimonio.
Sermo de corpore Cristi.
Legend of St. Paul.
Legends of hermits from the Veter
buoch in prose.
"Die czaichen die zR den czeiten
unsers herren marter geschahen
fahent hie oben an."
Pilate legend and omens of the
destruction of Jerusalem.
"Sanctus dyonisius spricht von drey
liechten die die sel haben sol."
Sermo de nativitate cristi.
Vita et sententiae Secundi philosophi.
Blank.
Legends [a nos. 11 and 12 of this Ms1.






(415: "Got sy gelobt. Deo gratias.
14.60")
Blank.
Register to the Ordnung der Gesundheit.
Five unnumbered, blank sheets.
Siglwn P: \~olfenbtittel,Herzog-August-Bibliothek,
MS. 86.3 Aug. 20 (2903)
A short description is given by von Heinemann,
Die Hss. der Herzoglichen Bibliothek, pp. 98-100.
Paper. 171 fols. 265:190 mm. Dialect: Alemannic.
Scribe: Johannes Kalmund, bastarda cursiva. Dated:
1472 (105r). Red ink used for chapter-headings and
initials. Written area: 177:137 mm. Single column,
35-37 lines. No marginalia. Binding: black embossed
leather over wooden boards; brass corners and studs;
two clasps, both missing. Motto inside front cover:




"Die Taffel christenlicher Weiszheit."
"Klage des Slinders."
"Worumb der Tod in der Hellen von
den verdampten gesucht wirtt und
nymer gefunden."
Bruder Hans Kalmund von Basel: Y2m














"Von einem christlichen lebenll
(rhymed).
Exegesis of the paternoster.
"Von den Staffeln der Demtithigkeit
und Geduld.1I
IIVondem Leiden Christi eine sCh8n
Ermahnung. II
IIiU'tikel fUr Geistliche und \'Ielt iche. II
Das Buch Samuelis.
(105r: IIJohannes Kalmund. Lugdunensi.
147211)
IIWieman bichten sol.1I
~egesis of the paternoster.
Exegesis of the paternoster.
Title to the Melibeus.
Albertano da Brescia: Melibeus.
116antBrigitten von Schweden
Offenbarung und Gesicht.1I
1Ir:~ och zwei ander-e Gesicht oder
Exempel."
Rhymed legends concerning the
conception and birth of Mary.
IIAinuffart oben noch mettenzitt"
(prophecies).
Blank.
Medicinal text: "Vom Aderlassen.1I
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Medicinal text: "Von den Drussen
und Pestilencz."
Medicinal text: "Von allerley
Wassern."
Blank.
Siglum Q: Zurich, Staatsarchiv, MS. W , AG 21
A short description is given by Barack, Die
Hss. der • . • Hofbibliothek zu Donaueschingen,
pp. 93-95, as this was formerly Donaueschingen
Codex 98. A fuller description is given by Mohlberg,
Mittelalterliche Hss. der Zentralbibliothek ZUrich,
pp. 318-319.
Paper. 157 fols. 350:217 mm. Dialect: Alemannic.
Dated: 1464 (129v); 1484 (15~); 1488 (142v); 1489
(154v). Scribe: Gerold nd1ibach, bastarda cursiva.
Red ink used for titles, initials, picking out of
capitals; coloured illustrations for item five.
Written area: 267:187 mm. Two columns throughout,
32-35 lines. Binding: embossed brown leather over
wooden boards; two clasps, both missing.
Gerold Edlibach's exlibris.
Portion of glossary, the same as
item no. 5, fols. 144v_144br•
















(129v: "1464 Deo gr-atri.aa'")
Proverb.
Blank.
One sheet has been cut out.
Albertano da Brescia: Melibeus.
(142v: "Explicit liber Melibeus
ano domini 1488 jar G. Edlibach")
Six sheets have been cut out.
Astrological text.
Blank.
Glossary of thieves' cant. Two
8h~ets have been inserted.
Seven sheets have been cut out.
Gerold ndlibach's book of heraldry.
Eight sheets have been cut out.
Blank, apart from doodles.
Sketches and motto.
(157r: "1476 per Brunn-er de Zofingen")
Blank.
Gerold Edlibach is recorded as a prominent
citizen of Zurich in the late fifteenth century. 3
Bibliophile, author and scribe, several MSS survive
bearing his name and his handwriting. For a time
treasurer of the city of Zurich, he eventually
retired to his farm at Grliningen, near Wetzikon.
'3 Guy P. Marchal, "Gerold Edlibach," VL II,
cols. 357-358.
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Siglum R: Zurich, Zentralbibliothek, MS. B 288
A brief description is given by Mohlberg,
11ittelalterliche Hss. der ZB ZUrich, pp. 11-12.
Paper. 107 fols. 292:213 mm. Dated: 1498
(58r; 72r; 8~). Dialect: Alemannic. Scribe: Gerold
Edlibach, bastarda cursiva. Red titles and initials
(from 88r, blue). Written area: 247:176 mm. Single
column (1r_58v); two columns C59r-107v), 30-32 lines.
No marginalia. Binding: white embossed leather
over wooden boards; two clasps.
Blank.
Meister zu Prag: exegesis of the
Passion.
C58r: "Explicitt huius liber pro me
Geroldus Edlibach de Turrego
finitum est anno domini 1498 jar
uff jacoby (= 25.vii.1498] zu
Grliningen")
Blank.
Albertano da Brescia: Melibeus.
(72r: "Explicit liber melibeus anno
domini 1498 jar uff unser Herren




(8r: "Deo gracias 1498 jar G.
Edlibach")
Blank.
List of Roman churches and of
indulgences.
Family records of Gerold Edlibach.
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Manuscript colophons
Zurich Staatsarchiv MS. W 3 AG 21 (Siglum Q)
has been written with thoughts of economy that did
not quite work out: in an~fort to fit the ending
of the Melibeus on the end of 142r, Gerold Edlibach
has squashed the text up in a displeasing scribble.
Evidently dissatisfied with this, he has therefore
repeated the ending overleaf on 142v. In recognition
of this, I have awarded this second ending the
siglum q.
The MS e~lophons follow:
AJ - laus deo patrj. ~ Explicit liber Mellibef.
B - Amen Anno lxx.
N - et sic finis etcetera.
PH - Amen.
M - Johannes Amen. seydenswantz. Explicit liber
Melibey ¢ in Castro Alerheim. 4
q - Explicit liber melibeus ano dom i 4 6 8 jar
G Edlibach.
R - Explicit liber melibeus ano dom i 4 9 8 jar
uff unser herren abind jn grtiningen.
4 On the River Wornitz, near Nordlingen.
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1.1.2: The printed tradition
The short Melibeus enjoyed great popularity
in print, running to ten different editions
between 1473 and 1520, and passing through the
presses of some of the most famous of early
printers.
All the prints derive from a single MS (now
lost) from the library of the monastery of SS.
Ulrich and Afra in Augsburg, so that the Melibeus
saw print at all is probably due to the efforts ot
abbot Melchior von Stammheim. This lost manuscript
was certainly in the monastic library in 1472, as
Bamler's first edition ot the Lere und unterweisung
contains two short interpolations from the short
Me1ibeus (see Bostock, p. 21).
Textually, there are some quite significant
deviations from the MS tradition. Bamler's 1473
edition and Sorg's 1480 edition both derive
independently from the same MS, but whereas Sorg
remains fairly true to his archetype, Bimler does
not. It seems typical of Bamler, as Byrn points
out, 1 that his prints represent a revision ot the
MS tradition. His method ot revision, inasmuch as
there was any actual method, was to add words or
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phrases, to alter the word order, to introduce
lexical variation, and to improve the logical
presentation of the argument, re£lecting
contemporary developments in usage and syntax. All
of this is apparent in his Melibeus (cf. the
variant apparatus for details).
Bamler also introduces some interpolations,
as do later printers (discussed below, pp.
74-76). Seven of the prints possess an alternative
ending to the Melibeus, culled from an unknown
source (see below, pp. 77-81). The reason for this
seems to be that they all derive from a mutilated
copy of Bamler's edition which was lacking the
final two sheets containing the last chapter of
the Melibeus.
The more modern catalogues (VD 16, etc.)
group the prints together under the authorship of
Albertano (or Albertanus). Older catalogues,
ignorant of the authorship, will usually give
details under either the title Melibeus or Brunn
des Rats (which words are taken from the running
page heading introduced in Grlininger's edition
and preserved in all the dependent prints).
Several of the editions are adorned with woodcuts,




As with the MSS, wherever reference works
are cited, sufficient information is given to
refer the reader to the correct place in the
bibliography, in order to keep footnoting to a
manageable minimum.
Siglum C - Augsburg: Johannes Bamler, 1473. 40• 33 fo1s.
Descriptions: ~ 2.9129; Hain 11048; Panzer 37.
Locations: Berlin, SBPK; Melk, Stiftsbibliothek;
Munich, BSB; Vienna, ONB.
For this dissertation, the Berlin copy (Inc. 64)
has been used in photocopy. This is a very early
Bamler print: his first dated print was the Lare
und Unterweisung (Hain 10005), dated 22.iv.1472, 2
and his last 13.iv.1495. 3
Siglum D - Augsburg: Anton Sorg, 6.viii.1480. 40•
;0 fols.
Descriptions: Hain 11049; Panzer Zusatze 120b; Hubay 25.
Location: Augsburg, Staats- und StB (impf.).
For this dissertation, the unique copy in
2 Alfred W. POllard! Catalo~ue of Books printedin the XVth century now n the B , II (1912· rpt.London: 1963-67), pp. 330-331. '
3 Ferdinand Geldner, "Johann Bamler " VL I,cols. 599-600. t --
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Augsburg has been used in photocopy (2 an 40 Ink. 231).
The final sheet is regrettably warrt ing, bearing the
last few lines and the impressum. Details of the
impressum are now known only through Hain, who
knew a complete copy. Sorg's earliest dated print
was 1475, and his latest 27.ix.1493, 4 so the
Melibeus was printed well into his established career.
At the beginning of his career he was associated
with the monastery of SS. Ulrich and Afra in
Augsburg, hence, presumably, access to the same
Melibeus MS as Bamler; at the end of his career he
was associated with the printer Hans Schobser.
Siglum E - [Strasbourg: Johann Grlininger, not after
1496J. 4°. 32 fols. Title woodcut (described below).
Descriptions: VD 16 A 1286; Q! 2.9131; Hain 11047;
Index Aureliensis +102.314; Schmidt 46.
Locations: Munich, BSB; Stuttgart, WLB (impf.);
Washington, Library of Congress; Yale, UL.
For this dissertation, the copy in Munich
(40 Inc. s.a. 405) has been used in microfilm.
Bibliographies and catalogues usually place this
print as c. 1500. VD 16 suggests 1501 as a possible
date, and the National Union Catalogue c. 1495.
4 Pollard, o~. cit., p. 341.
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Hohenstein has demonstrated (p. 13) that as Schobser's
first edition, dated 1496, derives from Griminger's,
then E cannot have been printed after 1496.
Grliningerwas active 1482-1531 in Strasbourg, and
prior to this in Basel. 5
Siglum F - Augsburg: Hans Schobser, 1496. 4°. 20 fo1s.
Title woodcut. 6
Descriptions: GK 2.9130; Hain 11050.-
Locations: Munich, BSB; Vienna, l)NB.
For this dissertation, the copy in Munich
(40 Inc. c.a. 1285 m.) has been used in microfilm.
Schottenloher (p. 14) indicates that Schobser was
a frequent copier of both texts and woodcuts, not
always too carefully. This would explain the large
number of minor variants unique to F, and the
crudity of his title woodcut, copied from E.
Schobser was apprenticed in Augsburg under Anton
Sorg in 1479, and later married his daughter. 7
He maYt therefore, have encountered the Melibeus
text in Sorg's workshop. He moved to Munich in
1500.
5 Josef Benzing, Die Buchdrucker des 16. und
1 • Jahrhunderts im deutschen S rach ebiet, Beitrage
zum Buch- und B~b110thekswesen, 1 , nd ed.
(Wiesbaden:1982), pp. 437-438.
6 Reproduced in Karl Schottenloher, Der Mlinchner
Buchdrucker Hans Schobser 1500-1530 (Munich: 1925),no. XXII.
7 B' .enZ1ng, OPe c~t., pp. 334-335.
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Siglwn G - t-lunich:Hans Schobser, 1520. 40• 22 fols.
Title woodcut as F.
Descriptions: VD 16 A 1292; GK 2.9134; Index
Aureliensis +102.323; Schottenloher 67 (pp. 40-41).
Locations: Berlin, DSB (war loss); Berlin, SBPK;
Mund.ch, BSB; Vienna, ONB.
For this dissertation, the copy in Berlin,
SBPK (Np 1548), has been used in photocopy. This
edition was prepared in Schobser's workshop in the
Kreuzgasse, which he had from 1500 to 1527 (Benzing,
pp. 334-335). He was active in Ivlunichfrom 1500 to
1530.
oSiglum S - Strasbourg: Matthias Hupfuff, 1504. 4 •
16 fols. Title woodcut as E.
Descriptions: VD 16 A 1287; Panzer 18; Schmidt 5 (34).
Locations: London, BL; Nuremberg, StB; UIm, StB.
For this dissertation, the copy in Nuremberg
(9 an Philos. 14.40) has been used in microfilm.
Hupfuff was active from 1498 to 1520 (Benzing,
p, 438).
Siglum T - Strasbourg: Martin Flach the younger, 1508.
40• 16 fols. Title woodcut as E.
Descriptions: VD 16 A 1289; GK 2.9132· Index- ,
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Aureliensis +102.320; Schmidt 6 (20).
Locations: Berlin, DSB (war loss); Berlin. SBPK;
r'1unich,BSB; UIm, StB; Zurich, ZB.
For this dissertation, the copy in Berlin,
SBPK (40 Np 1544), has been used in photocopy.
Flach was active from 1501 to 1525 (Benzing, p. 439).
Siglum V - Augsburg: Hans Froschauer, 1509. 40• 15 fols.
Descriptions: VD 16 A 1290; Panzer Zusatze 662b.
Location: Ulm, StB.
For this dissertation, the apparently unique
copy in Ulm (v.B.B. 807) has been used in photocopy.
Froschauer was active from 1494 to 1523 (Benzing,
pp. 13-14).
Siglum W - Augsburg: Johann Schonsperger the younger,
o1510. 4 • 15 fols.
Descriptions: VD 16 A 1291; GK 2.9133; Index
Aureliensis +102.321.
Locations: Munich, BSB; Vienna, ~NB; Washington,
Library of Congress.
For this dissertation, one of the Munich
copies (4° P. Lat. 1600-1) has been used in microfilm.
The younger Schonsperger was active from 1510 to
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c. 1530 (Benzing, p. 15). This is, therefore,
among his earliest prints.
Siglum X _ Augsburg: Johann Schonsperger, n.d. 4°.
? fols.
Descriptions: VD 16 A 1288; Panzer 7; Zapf XII, p. 203.
Locations: none known.
no location is known for this print. VD 16
takes its information from Panzer, who in turn
relies on Zapf. Zapf gives a contemporary (1791)
location as the Carmelite library in Augsburg. The
monastery was secularised and its library dispersed
in 1803. Zapf supplies a transcript of the
introductory passage and the impressum, from which
we can see that X is closely related to T and V,
dating it perhaps before 1510. VD 16 suggests the
date 1507. If it was printed by the younger
Schonsperger, then the date must be 1510 or later
(see above, p. 67), if the elder, then between
1481 and 1520 (Benzing, p. 13).
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Running page headings
In common with most prints from this period,
the short Melibeus was published with an introductory
passage giving a few notes on the content of the
work. Different printers supplied different passages,
and these preambles fall into three groups: a
preamble to print C; preambles to prints DG; preambles
to prints EFSTVWX. There is nothing at all remarkable
about these preambles, and I include them here for
completeness' sake.
a) Running page heading to C.
HJenach volget ein nticzlich bftchlin Melibeus
genant darauB ein iung mensch 1m selber wol
rat11ch sein mag / wie er sich weiBlich in
erberkeyt und gftten syten halten sol.
b) Running page headings to DG.
There are two preambles associated with D and G.
The single introductory passage in D is placed after
another passage and a woodcut in G, so:
D - first passage,
G - second passage, Augsburg woodcut, second
passage.
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First passage (from print D):
Hie hebt sich an die vorrede in dz bach Melibey
gar htibsch [und nutz1ich GJ ze1esen und ein sCh8ne
under weisung Lund ••• weisung omitted G] den
betriebten menschen [auch die in grosser klimernuss
sind GJ.
Second passage (from print G):
Ein schone hystorj allen betriebten menschen zft1esen
/ des haben wir ain beyspi1 / an dem betrRebten
Me1ibeo / wie in sein hauBfraw genannt Prudencia
underweiBt hat / wie er solt a11e betraebtnuss
hin1egen und jrem rat vo1gen / dz geschehen ist.
c) Running page headings to EFSTVWX.
Again, two preambles are associated with this
set of prints, as are two woodcuts. They are
arranged as follows:
E - passage 1, Strasbourg woodcut, passage 2·,
F - passage 1, Augsburg woodcut, register,
pass~ge 2·,
S - passage 1, Strasbourg woodcut, chapter 1,
passage 2·,
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T - passage 1, Strasbourg woodcut, chapter 1,
passage 2·,
V - passage 1, remainder of sheet blank,
chapter 1, passage 2;
W - passage 2, remainder of sheet blank;
X - passage 1, remainder unknown.
The texts reproduced below are based on print E, as
being the first to include them. Where variants are
given, the form of the variant is taken from the
oldest print, which is also the first to appear in
the list of sig1a.
First passage:
DiE ist der Brunn des radts UB welichem einn
beklimerter oder ein [omitted FSTVWX] betrlipter
mensch trost radt unnd (omitted FJ wyBheit Ouch
sunderlich berichtunng [Ouch sunder1ich berichtunng
omitted STYX] entpfahet Das menichen dick [omitted FJ
radts not ist Und [omitted STYX] was rat sig /
Warumb eB rat heyS / Vonn wem rat zUforderen sy
[F stops at this point] / Wann unnd wie der rat
uffzSnemen ay / Und wie dem rat nachzefolgen ay
[Wann unnd wie ••• nachzefolgen ay omitted STVXJ.
mit ander vil schSner lere [Mit anderen vil schSnen
leren und underweiaungen TVXJ.
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Second passage:
[Das ist gar F] Ein nlitzlich biechlin In glichniB
gezogen Von Melibeo und Prudencia syner huBfrowen.
Dz der Brun deS radts. genant wirt [w adds here
from the first passage: "auE wellichern ain
beklimmerter mensch trost / radt und weiBhaitt
enpfahen magll] • umb [Dnd W] Berichtung Das dicke
[offt und dick F, offt \'1] Rats not BY [ist w] •
Dnnd was radt sig / Worumb EB rat heyB. Von wernrat
zefordern [zR vodern \1/] sy / Wann und wie der radt
utf zenemen sy / Und wie dem radt nachzefolgen sy.
mit vyl schSner [gRter TVV1] lere.
Register to F:
¢ Hienach volget das Register in das nachvolgent
bUchlin ¢ zft dem ersten ein sch8ne Epistel
wye sich eyn mensch in widerwertikeyt und
betrSbtnusse hallten sol / und wie er rat darinn
soll haben ¢ Ein htibsche geleichnuB von Melibeo.
seiner tochter. und von Prudencia seiner hauBfrauen.
¢ Von verschmahung des rates der !rawen.
¢ Von dem lob des rates der frawen
¢ Von dem nucz der weiBheyt
¢ Wie Melibeus rat hete von Prudencia seyner
hauBfrawen
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¢ Von wem rat zfibegeren ist
¢ Ob du von dir seIber magst rat nemen
¢ Heymlicheit ist nit zesagen dann in der not
¢ Du salt deinen willen nit erzaigen deinem rat
geben oder von wem du rat nymmest
¢ Von wem du rat nemen solt
~ Welicher rat zRvermeyden sey oder nit
¢ Von der schmaichler und gleichBner rat
~ Von deren rat die dir veind gewesen unnd wider in
genad kummen seind.
~ Von denen die fretindtschafft erzaigent von forchte
mer dann von lieb wegen
¢ Von den truncken rlten
¢ Die heymlich ratent / und offenlich anders erzaigent.
¢ Der bSsen menschen rat ist zRvermaiden Von dam
auffnemen und erfaren des rates
¢ Wenn der rat zS loben sey. ¢ Von der geltidd.
In the above texts, as in all other texts
reproduced here, I have normalised "u" and "v" to
modern usage, have substituted "s" for "!", and
have without notice expanded all marked contractions
throughout in full.
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Interpolations to the prints
Of more interest than the preambles are the
several interpolations that occur in the prints.
As well as the alterations made to the text
which are mentioned above (pp. 61-62), Bamler
introduces two significant interpolations which
survive also in the dependent prints EFSTVW(X?) in
both Augsburg and Strasbourg. Bamler's first
interpolation is in chapter XI, and is in the form
of a gloss, immediately preceding a speech by Jesus
Sirac (Sundby 32,9). It includes the proverb "Jst
dz enndt gfttI so ist es alles gRtt ...8 His second
interpolation, a few lines below (Sundby 32,24) is
another proverb, this time from pseudo-Freidank:
"Halt dein hercz in stiller hat / wenn weyter rat
tftt selten gftt." This latter is not to be found in
any edition of Freidank, nor in Singer.
Probably the most interesting interpolation
is one introduced by Grtininger in his c. 1495
Strasbourg print (siglum E), and carried over into
dependent prints FSTVW(X?). At the end of chapter
XVI (Sundby 42,4) we have a lengthy interpolation,
containing, among other things, the proverb "Gehiell
ich ay gehellen Vernyn ichs sy vernyns" -- another
8 Samuel Singer, s)richworter des Mittelalters,Volume III (Berne: 1947 , no. 34,3.
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proverb not found in Singer, nor in any other
collection of mediaeval proverbs that I have
consulted. Fischer 9 records the verb "gehellen"
being used in this sense in Swabian from the
early sixteenth century. This would mean that
Schobser's Augsburg edition of 1496 (siglum F)
is one of the earliest witnesses to this verb in
Swabian. The same interpolation contains an
unambiguous allusion to the ~esopic fable of
"Belling the cat": "Und will keyner der kaczen
die schell anhenken und forcht yeglicher er tha
wider den willen den er vor von dem ratforsschenden
verstanden hat / darumb ist mer zeratten synen
willen vorhyn nit zfterzeigen." The origin of this
fable is unclear -- modern editions of Aesop do
not include it. Jacobs 10 in his 1912 edition of
the fables does include it (pp. 159-161), though
he suggests (p. 216) Abstemius or Bidpai as
possible originators. The fable of "Belling the
cat" was by this time known throughout Europe, and
had clearly become popular for it to be proverbial
as here in the Melibeus. There are many more
9 Hermann Fischer and Wilhelm Pfleiderer,
Schwabisches Worterbuch, VI volumes in 7 parts
(Tubingen: 1904-1936), s. v. "gehellen."
10 Joseph Jacobs, The Fables of Aesop (London:
1912)•
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witnesses for its popularity in t~e mediaeval
period and later, in, for example, :S'nglishand
French, as well as in German. 11
11 La Fontaine includes it, Skelton alludes
to it in his Colin Clout, it provided a nickname
for Archibald Douglas, fifth earl of Angus, because
of his dealings with James III at Lauder Kirk in
1482, and William Langland uses it in the prologue
to his Piers Plowman (texts B and C), where the
cat is ~dent~f~ed w1.th John of Gaunt. More details
may be found under J 671.1 of Stith Thompson,
Motif-Index of Folk-Literature, Volume IV, 2nd ed.
(Copenhagen: 1957).
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Alternative ending to the prints
Grtininger (siglum E) copied his text from a
copy of Bamler's edition (siglum C) which had the
last two sheets missing. This means that the last
chapter of the short Melibeus "Wann der rat oder
die geltipt ist zuverwandeln," beginning at the
bottom of 31v of Bamler's edition (Sundby 61,15,
chapter XXIX), is omitted. In place of this,
Grlininger substitutes two chapters from another,
unidentified, source, presumably from a work he
had at hand in his library or his workshop. These
two chapters are taken from a work which is, like
the Melibeus, didactic in purpose, though they do
not, unlike the Melibeus, make any reference to
classical or other authors. These two chapters
are, of course, repeated in the dependent prints
FSTVW(X?). With these prints, therefore, the
correct ending is missing, and all reference to
the narrative framework, to Melibeus and Prudentia,
is lost.
wem der rat oder [die FJ geltipt verwandlet
8011 oder [soll oder omitted STVW] mag werden
zR dem [zum w) ersten von dam rat zesagen ist
zR mercken das in der geschrifft gefunden wtirt
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zweyerley rattes. Eyner heiBet der rat der ersamkeit
oder wlirdigkeit der wlirt geben [omitted W] gewonlich
vonn [von den VW] obern an welchem thlinoder laBen
inn der sach des rattes sol erfordret und erlangt
werden. Als wann eyner wSlt volbringen etwas das
doch ym nit erlobt wer oder nit und fragte synen
obern der gewalt hett. welcher im antwlirte ich rat
dir nit das du das [omitted w]thUest. Disem rat
ist man schuldig nach zekomen unnd gehorsam zR
[omitted w]syn. Als man das geschriben hat an viI
manchen enden in [omitted FJ beyderley rechten [in FJ
geistlichen unnd ouch weltlichen. Von dem 1st myn
antwurt. Das er vonn diBem dem er geben wtirt / nit
sol oder mag zimlich verwandlet werden. Der ander
heyBet der rat der volkomenheit. Von dem unser
behalter Cristus in dem heyligen evangelio sagt.
[Mensch F] Wiltu behalten werden so verkouff alles
das du hast unnd gib das armen lUten unnd volg mir
nach. DiBem rat ist man nit schuldig nach zekomen
wie wol es gfttwer unnd das aller beste der 1m
nach keme. und darumb ist myn antwlirt. Das disser
rat oder des glichen wol mag von diBem dem er geben
wlirt[wirt geben F] verwandlet oder verlassen
werden. Aber vonn dem rat den man gewonlich pfligt
ztinemen von den menschen. wann der selbig mag und
sol verwandlet werden von dem der in gibt. Sprich
ich nach underrichtung der gschrifft. Wan uS
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verwandlID1g [verwanlung EJ des rattes der ander wlirt
gehynderet oder geschediget mag und sol gemeyn1ich
der rat nit verwandlet werden. Wann aber das nit
enist [ist F~dJ so mag er wol verwandlet werden.
Nach dem gemeynen wort das man [da F] spricht. DeB
wyBen sy verwandlung synes rattes Das ist zaverstSn
nach Ifttdes vorgemelten beschluB. Also sagend uns
[omitted STVW] die recht gemeynlich.
Von der [dem w]gellipt
zftdem anderen [mal FJ ist zesagen wann die
gellipt sol oder mag verwandlet werden. Jst myn
antwlirt also. das die gellipt sy sig slecht [oder FJ
groB oder gemeynlich die sol und mag nit verwandlet
werden / sunder gehalten werden. uBgenomen etliche
[erliche sJ sache oder stUck deren gemeynlich syben
werden erzelet / Die erst sach wan die gellipt in
eyn besser ding [verwandlet oder FJ gekert wlirt
[F adds here: "so mag sy wol verwandlet oder gekert
wirt. ,,]so mag sy wol verwandlet werdenn. dem nach
als [unB das FJ die recht [auB FJ wysent. Der wer
nit geheyssen ein ybertretter der gelUpt. der sy
in ein bessers verwandlet. Die ander [sach F]/ wan
die gelRpt beschicht [geSChicht STVW] mit einem
zSsatz so mag sy wol [omitted W]verwand1et werden.
als wan einr dem anderen gelopt hett hundert gUlden
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wan er im ein rock maehte wan dan diBer den rock
nit rnaehte wer der erst nit sehuldig die hundert
gtildin zR geben. Die drit [saeh ist FJ wan disser
der die gellipt thut nit hat eynen fryen willen und
gewalt zR than als eyn ordena man der synen willen
in synes oberen [Sbersten W]gewalt hat gesetz.
Die vierd [sach FJ ist / wan das besehieht [gesehieht 'vI]
von gewalt des babstes uB redliehen ursachen mag ouch
[WOI w]verwandlet werden. Die flinfft [sach ist FJ I
wan die gellipt in ir seIber oder in ir natur
unzirnlieh bSB ist. uff das sagent die recht [auff
das sagen die recht in parentheses v] . In
verheiBung bSBer ding sol [man VJ] abgesehni tten
werden der glob oder die gellipt [des glauben oder
der gellibt w] Die sechste [sach ist FJ / wan gebrist
die ursach darumb die gellipt geschehen 1st dan so
mag die gelUpt ouch verwandlet werden [omitted FJ.
Die slibende [sache 1st F] / wan die gelUpt nit
gantz volbracht und geendet ist so mag die ouch
verwandlet werden. Als wann eyner ym flirsatz etwas
zftthon und doch nit in [omitted wJ der meynigung
[mainung FSTVW] das er sich das buntlich mach
zethun / so mag das flirgesatz werek ouch wol
unvolbracht bliben und ouch nit beschehen [F adds
here to remind the reader of the narrative frame-
work: "Also lieber Melibeus will jeh d1se
vorgeschribne lera dir bevolhen und geben darauB





Impressa are nothing more than one might
expect. Only Bamler and Schobser (in his second
edition) choose to elaborate and add a few words
in summary.
C - Dar bey mag eyn yegclicher prelat Regierrer
und hauB vater mercken / wie er sich in seinem
Regiment halten sS11 / wann dise hohe weiBheit
ist durch ein hoch gelerten doctor allenthalben
auB den bacheren zRsamen gelesen / und den
lelitten zR nucz in teutsch beschriben.
Dz hat getruckt hans BSmler zR Augspurg. Anno
lxxiij [= 1473J.
D - Ein ende hat das buch Melibeus genannt das hat
gedruckt und vollendet Anthoni Sorg zu Augspurg
am tag vor Affre Anno lxxx iare [= 6.viii.1480].
E - None.
F - ¢ Gedruckt und volenndet in der keyserlichen stat
Augspurg von hannsen schobsser do man zalt von
der gepurd cristi unsers lieben herren. M. cccc.
und jm lxxxxvj jare an mitwochen nach sant Pauls
kere tag r: 27.i•1496].
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G - ¢ Eye enndet sich die hystorj von ainem reychen
machtri.genmann ~1eIibeus genannt I und sein
hauBfraw genannt Prudencia / wie sy Jren man von
grosser betrUebtnuss / anngst I unnd not pracht
hat I mit viI schSnen wortten / nlitzlich zftlesen
denen / die in trUebseligkait seind / die grossen
trost davon empfahen.
Gedruckt in der Flirstlichen Statt MUnnchen I durch
Hannssen Schobsser Anno M. D. xx. Am tag des
heyligen Franciscen [= 4.X.1520J.
s - ¢ Getrackt zS StraEburg von Mathis hlipfuff in dem
Flinffzehundertsten und vierden Jar [= 1504J.
T - Getrftckt zR StraEburg durch Martinum flach / als
man zalt nach der geburt Cristi Ftinfftzehenhundert
und acht jare [= 1508].
v - ¢ Getruckt zftAugspurg durch Haunsen Froschauer.
Anno domini. M. ccccc , und , ix [= 1509J.
W - Anno domini. M. d. x. An sannt Nicolaus abent
(= 5.xii.1510] ist volendt diE blichlin / in der
kayserlichen statt Augspurg. Durch Hanns
schensperger den Jungen.





Title woodcut from Grlininger's Strasbourg
edition of c. 1495. This illustration is here
reproduced from siglum T, Flach's edition of
1508 (Berlin, SBPK, 40 Np 1544). The same stock
was used three times, by Grlininger, Hupfuff and
Flach.
The Strasbourg woodcut measures 99:115 mm and,
though quite filled with detail, is inelegantly
executed. Background left are low hills, trees, a
rocky stream and tributary. Background centre, a
town-house with tall windows and stepped gables.
Background right, Melibeus' house, two storeys,
eclipsing the other house, tiled with Roman-type
curved tiles; of the four windows visible, the
right uppermost is particularly large, and has a
ladder reaching up to it from bottom right of the
picture. Foreground, sprawled across from right to
left is Melibeus' daughter, her hair loose,
supporting herself on her right arm; her left arm
is raised to ward off a blow from behind. She is
wearing an ankle-length dress with long sleeves,
gathered in under the bosom and with a low neck-
line. She is facing outwards, her back on the rest
of the scene. Centre left is a young man, a stick
in his raised right hand, about to strike the
daughter. He is wearing a hat with three plumes,
a long-sleeved, open-cuffed shirt over which is a
striped tunic and knee-breeches, belted. Centre
right is an older man wearing a long-sleeved,
ankle-length robe. He is bare-headed and has
shoulder-length, wavy hair. His right arm is folded
across his chest, and his left is raised, fist
clenched, in readiness to strike Prudentia. Centre
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stands Prudentia, her open hands stretched out to
the older man in defence or supplication. She is
wearing a close-fitting hat, her hair not visible.
She is otherwise clothed similarly to her daughter
in a long-sleeved, ankle-length dress. Here and
there in the foreground stones are lying. Both men
are clean-shaven.
The woodcut differs from the story in two
respects: the events shown here are taking place
outside the house, when they should be inside; only
two neighbours appear to be attacking Melibeus'
household, instead of Albertano's three.
Muther gives 12 a survey of Grtininger's
illustrations. His first illustrators cannot be
described as great artists -- 1498 saw an improvement
in the quality of his artwork, but it took another
decade or more before he could attract artists of
repute to his workshops: Hans Baldung Grien worked
occasionally for him from 1510, and Johann Wachtelin
from 1518. It is only from 1498 that illustrations
become common in Grtininger's prints. It is a token
of the regard in which the Melibeus was held that
Grlininger thought it worthy of the time and
expense involved in preparing a woodcut.
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Muther states that the earliest of Grlininger's
woodcuts was for a Latin Terence of 1496. As this
edition of the Melibeus can be dated to 1496 or
earlier (see above, p. 65), then this must be one
of his very earliest illustrations, possibly pre-
dating the Terence.
The same stock was used for subsequent Strasbourg
editions of the text, namely those of Hupfuff (1504)
and Flach (1508). This is quite consistent with
their habit of using second-hand stocks. 13
13 Muther, Ope cit., pp. 77-78 and 205-206.
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The Augsburg woodcut
Title woodcut from Schobser's Augsburg edition
of 1496. This illustration is here reproduced from
siglum G, Schobser' s I>1unichedition of 1520 (Berlin,
SBPK, Np 1548). Schobser kept the same stock for
both his editions.
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Schobser's woodcut, measuring 104:81 mm, is
both smaller and much cruder than Grlininger's. If
the textual evidence were not enough, this
illustration demonstrates quite clearly which is
the copy and which the original. It is copied in
reverse to the Strasbourg woodcut -- evidently
the artist had a copy of E before him, the same
copy from which the text was copied, which he
either copied further, or else cut directly onto
his stock, so that the illustration came out
reversed in the printing. Some few of the features
have been altered and much of the detail is omitted.
The stream in the background is gone, as are many of
the windows. The youth has now gained a codpiece,
and his right hand holds the stick -- a reverse
copy should have his left hand holding it. Both
women's dresses appear now to be gathered in by
bands, which were not included in E - perhaps this
was a trait of Augsburg fashion of the period.
Neither Schottenloher (p. 14) nor Muther (p. 30)
pass very kind verdicts on Schobser's woodcuts or
texts. Quite rightly so, too: the anonymous artist
is remarkably unskilled. Schobser has a reputation
for being a frequent and seldom over-careful copier.
The Melibeus bears this view out in full.
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1.1.3: Text of the short "Melibeus"
This text has been prepared from a comparison
of all surviving MSS and prints against Sundby's
edition o£ the Latin text of the Liber consolationis
et consilii. References to Sundby's edition are made
in the right-hand margin at the end of the initial
line of each paragraph by page and line number in
parentheses.
As far as is appropriate, paragraph and sentence
boundaries have followed Sundby. Punctuation is light,
and is intended to clarify, rather than to follow
rules slavishly commas, for example, are used to
divide strings of relative clauses. Proper names
have been capitalised, and the narrative framework
is marked by single inverted commas, all speeches
and quotations contained within by double, further
containments by single again, etc.
The language follows the surface-forms
represented by the Stuttgart MS. The object has
been, however, not to reproduce in typographical
form a Leithandschrift, but rather to reconstruct,
in readable form, a lost archetype. For this reason,
peculiarities of the Stuttgart MS such as capitals,
contractions, etc. are not marked. The variant
apparatus shows that the Stuttgart MS is closest to
the archetype in having fewest errors.
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ViI mennschen sind, die jn widerwertikeit und (1,1)
in trubsal als ser gekestiget und in irem gemuete
bekumert werdent, das sie vor betruptnuB jrs gemlits
kainen rat noeh trost nieht gehaben mligen, weder von
5 jn selbs noeh von yemand anders, das sye von einem
ubel in ein grossers vallent. Darumb, lieber sun
Johannes, wann du dieh ubest in der wunnd artzat
kunst, so han ich mich bedacht, dir davon zeschreiben,
damit du mit der hilff Gottez den vorgeschriben, die
10 also in trubsal begriffenn seind, wol trostlichen
bist nit allain an dem leib, auch mit rat, trost und
hilff. LiBe die geleichnuB die hernach geschriben
stat, und den syn und die lere die jnn disem buchlein
geschriben sind. Mercke und liBe vleyssigelichenn,
15 und also mit der genad Gottes magstu dir und andern
mensehen jn den vorgeschribenen dingen wol nlitz werden.
Die gleichnliB
Es was ein jUnger man, genannt Melibeus, der (2,1)
was mechttig und reych, der gieng spatzieren, und da
20 er uBgieng, da schloB er nach jm zui die thur seins
hawB und lieB darjnne sein hawsfrawen und sein
tochter, die er gar lieb hett. Da des jnnen wurden
drey seiner nachgepawren, sein alt veind, da wurffen
sie laittern an und fiellen zu den venstern eynn und
25 slugen seynn hawsfrawen, die genant was Prudencia,
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vast. Sie gaben auch der tochter flinff straich: in
die augen, in den mund, an die oren, an die nasen
und an die hennd und lies sen sie als nahent tod ligen
und giengen uB.
5 Da nun Melibeus herwider kome und das sach, (2,11)
da rayB er auB sein hare mit groBenn clagn wainen
und schreyen und zerret von jm sein gwandt als ein
tobslichttiger. Da ward jn Prudencia vleyssigclichen
bittenn und manen, das er schwig und lieB von seinem
10 wainen. Da claget er und waynett ye mer und vester.
Da vertzoch Prudencia, das sie jnn nicht mer nam von
seiner clage und gedacht an den mayster Ovidium in
dem buch von dem widerstan der lieb, der spricht:
'wer ist der, er sey dann dorecht seines gemuttes,
15 der die muter zeucht von wainen jnn der begrebtnliB
irs aingeborn suns? Wan sy nun jr blodes gemut
erfullet mit wainen, so ist dann ir laid mit
freWntlichen wortten zumaBen.'
Ain maynung
20 Da nun Melibeus uff horet von seinem waynen
und sein betruptes gemut mit wainen erfullet was,
da ward in Prudencia manen, und sprach: 'du tor, was
unsindestu, was zwinget dich ein unnlitzer schmertz?
Dein sewfftzenn pringt dir keinen Ion. Darumb die
25 maB und die weyBheit sol dich ziehen von deinem
(3,1)
waynen. Wische ab deine zeher und gedenck was du
thust. Es gehort nicht zu weysen leUten, das sie
groB laid haben, wann das laid und der schmertz
kainen Ion dem herren pringet.
Dein tochter, mit hilff dez himelischen
artzat kumbt wol wider; das sie dann tod were,
darumb soltestu dich dannoch nit also wUsten. Wenn
es spricht der haydenisch maister Seneca: "der weyB,
von dem verliesen seiner kinder oder seiner frewnd
10 wurd nicht betrubt: er helt sich zu gleicherweyB zu
5
jrem tod als zu dem seinen, des er teglichen wirdt".
Dez hastu ein gut geleichnuB an dem heiligen Job.
Darumb so wil ich, das du deinen unmuet lassest, so
du aller schierst mUgst. Tustu das nicht, so wiss,
15 du kanst daz nicht lang treyben, du werdest darvon
vertzert. '
Da antwurtt Melibeus und sprach: 'wer mochte
sich in einem solhen laid geziehen von wainen,
clagen und smertzen? Nun claget doch unser herr
20 LaBarUm und zeherrte.'
Prudencia anttwtirt: 'ein gemesses waynen und
clagen under betrUpten ist nicht zu weren, es ist
vil mer erlawpt als sand Pauls spricht jn einer
sendung zu den Romern: "wir sollen uns frewen mit
25 den, die sich frewen, und wainen mit den, die da
wainen" • Es spricht auch Tulius: "es ist ein






deB gutten und trawrig sey des widerwerttigen;" .ber
schreyen und wainen und viI zeher vergiessenn, das
ist verpotten • Die rechten maB, die zuhaltten ist,
die leret unns Seneca und spricht: "deine augen
5 sollen nit drucken sein, so du verlewst deinen
frewnd: so sollen sie auch nicht schreyen mit wainen".
Darumb das du weyBlich lebst, so soltu die trawrigkait
diBer welte gar uBtreiben uB deinem gemutte, wenn
Jhesus Syrach spricht: "viI menschen dottet trawrigkeit
10 und ist kain nutz an jr". Der selb spricht: "ain
frolich gemuet macht ein plucendes leben, ain
trawriges gemut trucknet das gepain". Darumb spricht
Salomon: "als der schab schadet dem gewant und der
wurm dem holtze, also schadet trawrigkeit dez menschen
15 hertzen". Salomon: "der weyS ist nicht viI trawrig
was jm geschicht, aber die valschenn werdent erfullet
von dem ubel. Es sol nichts sein, das den weysen
betrlibe: er sol gleich beleiben jn allen geschichtten".
Als geschach an dem Job, da er aIle seine kind und
20 all sein habe verloB und dartzu viI trubsal layd an
dem leybe. Der bestund alczeit gleich und saget Got
d~nk und sprach: "der her hat es gebenn, der herr
hat es hingenomen; als es dem heren gefiel, also ist
es geschehen: der nam des herren sey gesegnet".
25 Darumb soltu nicht viI trawren von deiner tochter
wegen oder von verlust deines gutts, wann das, das
geschehen ist, das mag von trawren nit verwandelt
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werden; man sol sich pillicher frewen deB, das man
hat, dann das man trawre umb das verloren. Man
list, das einer walt trosten seinen frewnd, dem
tad was sein sun, und sprach: "wayna nicht, das du
5 einen guten sun verloren hast, frewe dich, das du
einen solhen gehabt hast". Seneca: "kein ding ist
nicht, das ee kumme zuhasse, dann der schmertzll•
Darumb furwar soltu von dir treyben dy trawrikait
diBer welte, wenn es ist war, das sanctus Paulus
10 spricht jnn der andern senndung gein Kerentten:
"der welte trawrigkeit wurket den tod, die
trawrigkeit gein Got wurckt rew der sunden"; die
soltu nit von dir treyben, du solte nach der
stellen tag und nacht, wenn die wurdet verkert jn
15 frewde, als unnser herr spricht in dem ewangelio:
"ewr trawren wurdt verkert in frewd". Darumb spricht
auch Salomon: "das hertz der weysen ist, da
trawrikait ist, und das hertz der toren, da frewd
ist". Es spricht auch der Job: "es ist besser gan
20 in das waynhawBe dann jnn das hawB der gesellschafft".'
Melibeus antwtirtt: 'alles, das du gesprochen (6,3)
hast, das ist war und nutz; aber mein betruptes
gemUte zwingt mich, das ich nit wayS, was mir
zuthund ist.'
25 Da sprach Prudencia: 'berueff dein bewert (6,7)
frewnd und die deinen getrawen, die du erkenst von
frewnden und landleuten, und begere vleyssiclichen
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uber die geschiht irs rats und nach der rat,
richte dich. Wenn Salomon hat gesprochen: "all
ding thue mit rat, so wurdet es dich nit gerewen".'
Melibeus beruffet ein groBe menig volks, under (6,13)
5 den waren artzat der wunnden und buch artzat, alt
lewtt und jung, viI nachgepawren, die jn mer ertten
von forcht dann von liebe, und ettlich, dy sein
veind waren gewesen, die waren sein frewnd worden.
Auch komen viI aligen diener und smaicher. Es kamen
10 auch weyBlewt deB gaistlichen rechten. Da nun die
all gesampnet waren, da saget er jnn sein sache
ordenlichen nacheinander und begeret von jnen
daruber rats, und nach seinem willen, da ertzelet
er jn die sache zestund zurechenn.
Da stund uff ein wundt artzat mit gunst und15 (6,25)
willen der anndern seiner kunst und sprach under
andern wortten: 'das ampt der wundt artzat ist,
und gehort den allwegen zue, daz sie yederman
nlitz sein und nyemant schaden. Wann es kumbt dick
20 dartzue, das jn kriegen von baidentailen Iewt
schaden nemen, den wir zu baidentailen raten und
ir mit unnser kunst vleyssig eorg haben. Darumb
fuget uns nit zu raten krieg und rach zuthlin, aber
wir wollen mit rechtem vleyB nacht und tag Iugen zu
25 deiner dochter und wollen die gesund Machen mit der
hilf! Gottes.1
Nach dem so stund u!! ein buech artzat mit rat (7,14)
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und willen der andern seiner kunst und riet viI
nahett dasselb. Und nach viI wortten sprach er:
'wir wollen aIle beraitt sein zu ratten deiner
dochter, aber wir mligensprechen von krieg und
5 rach und auch von andern dingen als von unnser
kunst. Ain widerwerttigs wirt gehailt mit dem
widerwerttigen.'
Darnach stunden uff die nachgepawren, dy sein (7,23)
veind waren gewesen und zugenaden waren komen, die
10 schmaicher und dy augen diener, und erczaigten
sich uBwendigcIichen under jren augen und mit
jrer geperd cleglichen und rietten das zustlind
zerechen und den krieg manlich anzugreyfen und
Iopten Melibeum wie reich er were, wie mechttig,
15 wie wolgeboren, wie vil gutter frewnd und gesellen
er hett, und vernichten alles, das zugehoret
seinem widertaile.
Da stund uff ein weyser gaistlichs rechtens (8,4)
mit ratt und hayssenn der andern, der viI was,
20 und sprach under andern dingen: 'die sach ist
swere von deB unrechts wegen und von der grossen
boBhait, die newlichen geschehen ist, und mochtten
davon jn kunfftig zeit noch grosser geschehen. Es
ist auch swer darfrmb,das jr nachgepawren seind
25 und das jr reich und gewaltig seind zu baidentailen
und von wil ander sach wegen, die nicht nottlirfftig
seind ieczund zu erzelen. Wir raten dir, das du
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dein person also behuttest, das jr untrewe und ir
gescheydikait dir nicht geschaden muge. Dartzu
soltu dein hawB vleyssiclichen behutten und bewaren.
Das wir dir ratten, das du die getat rechest und
5 krieg anfahest, da haben wir grossenn zweifel an,
wann welches das besser seye, dez kunnen wir dir
noch kein underschaid geben, und begeren einer
zeitt uns zubedenncken; wann jn zweyffel ist nit
paId und schnelliclichen zu richten. Alles, das
10 schnell ist, das ist unsicher, und in richten ist
suntlich schnellikait. Er eyllet zu der rew, der
paId richt. Darumb spricht dy menig: "jch schetz
den fur den besten richter, der paId verstat und
treg richtet". Wie wol das ist, das vercziehenn
15 ein missvallenn ist, so ist doch ein yegliches
verziehen nicht zu scheltten, wann es stet
geschriben: "vercziehen ist yederman miBfellig,
aber es macht den weyB". Dartimb, das wir unns
darumb beratten wollen, das ist nicht zu wlinndern,
20 wann beratten ist die aller sicherste nuczist
verziehung. Als dye menig sprichet: "viI besser
ist der treg richter dann der richter, der zu
richten eyllet", wann da unser herr wolt richten
uber daa frewelein, daa sein ee geprochen hett,
25 da beriett er sich und schraib zwUrnett uff das
erttrich. So wir unna dann beratten, so wollen
wir dir mit der hilffe unnsers herren nutzlich
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raten. '
Da stunden uff die jungen, die einen getrawen (9,15)
hetten zu jr jugenndt und sterck und auch zu der
menige, die gesehen waren als freWnd, nach viI
5 lobs Melibey seins reichttimbs, seiner geblird und
seins gewalts, und rietten das zustund zu rechenn
und den krieg manlichen anzufahen und straften auch
die weysen umb jr vercziehen und umb jr beratten
und sprachen: 'das eyssen, das von dem fewre haiB
10 und glueenndt gemacht ist, das wurcket man und
peligt es baB, dann so es kalt wlirdet. Also ain
unrecht, das ieczund new und frisch ist, richt
man baE dann so das vertzogen wlirdet.' Da
schrieren sie aIle mitt einer lautten stym:
'also, also, es geschehe, es geschehe'.
Zu dem letzsten stund einer uff von den
15
(10,4)
elttisten mit gunst der andern und zaiget ein
sweigen mit seiner hennde und sprach: 'ir ist vil,
die sprechen "also, also", die der krafft der wort
20 nit wissen und erkennent uber all nit, was sie
sprechen. Furbar die rach, und der krieg der davon
kompt, hat als einen milten eingangk, das der
anfangk einem ieglichen offenn stat, aber das ennde
wurt mit grosser swerling oder nymmer fUnden. Ir ist
25 vil, die an dem anfangk des kriegs nit geporen sind,
die vor dem ennde mit groEer arbait und armlit altten,
oder ellendiclich jr leben ennden. Darumb ist nicht
101
schnelligclichen und gechlingen dartzue zu eyllenn;
es ist not, vleyssiger ~ursichtikeit, guts berattens
und groBer sorge.' Da er nUn sein red bewern wolt
mit undterschaid, da schrieren sie nahend allsampt
5 mit unstumykeit wider jn, das er die wort enndet
mit schnellikait unnd sprachen auch: 'wo man dir
nicht zu hare, da gewB nicht uS dein rede und wurde
nit als unstumlichen uber hept in deiner weyShaitt.
Dein rede ist ungefellig. Dir wurdet kein gehord
10 geben. Du bist gleich als ein seittenspil under den
wainenden. Als Jhesus Syrach spricat: "das gesang jm
laid ist ein ungefelligs gedone". Arystotiles spricht
auch jn dem buch der thier: "der weyS ist wol straff
werd, der viI redet wider die wort dez toren".' Da
15 der weiE alt man sach, das man jm versagt die
gehorde, da sprach er: 'die unweyS, unratber
frevellkait mag des rats nit erpaitten. Der
unfursichtig mag keinem ratte nicht nachvolgen. Nun
verstand ich wol, das das war ist, das die meng
20 redett: "albeg ist der rat dann nit, so des aller
nottist ist"', und also must der alt weyS man mit
schanden nyder sitzen.
Es komen auch viI, die anders jn die oren (11,5)
Melibej haimlichen rietten, dann sie offenlich
25 reden wolten und auch offennlich erzeigten.
Da stuend uff Melibeus und sahe an dy taillung (11,8)
under jn und erkannt viI den mereren taile die
gedatt zu rechenn und manlich den krieg zu treyben,
und Melibeus lopt und bestettigt den ratt. Das hat
wol erkannt Seneca: 'es ist ein aigenschafft, das
der, der ein ding gernn thut, das er das schier thut'.
5 Da nun Melibeus eyllet und sich schickt zu (11,13)
kriegen und zu rechenn sein ungeschicht, da hett
Prudencia erfaren aller rat schickung und ordnung
als vor geschribenn stat, und sprach zu jm: 'jch
bitt dich durch mein willen, das du also nicht
10 eyllest.
Als Petrus Alphunsius spricht: "eyll nit, das (11,18)
du nyemant kein wechsel thlist, ubels oder guts,
wann der frund wart dir lang jn dem wechsel dez
gutten, so flircht dich der veind lang jn dem
15 rechen deB ubels. Darumb laB von deinem zoren", mein
lieber herr, wilttu nit meinenn rat auch haben.'
Verschmehung dez rats der frawenn
Melibeus anttwurtt: 'jch han mir fur gesetzt, (12,4)
das ich deins ratz uber all nit haben wil von viI
20 sach wegen. Die erst sach ist, wann volg ich deines
rats, so wurd ich von yderman fur einen toren
gescheczt, so ich mit deinem rat von meinem synn
wurd gezogen, der nun von als viI lewtten bestettigt
ist. Die andere sach, wenn die frawen alles boB
25 seind, das kain gute funden wlirdet, das der Salomon
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beweyset: "von taussent mannen han ich einen giiten
funden, aber von allen frawen han ich keine funden".
Die dritt sach, das ich lebet nach deinem rate und
nach deinem willen, so tett ich wider mich seIber
5 und wurdt gesprochen, das du gewalt uber mich hettest,
das mit nichten sein solt; als Jhesus Syrach spricht:
"hat das weib gewalt, so wurdet sie widerwertig jrem
manne"; und der Salomon spricht: "hare das bovel und
alles volk die uBrichter der kirchen: "'dein sun
10 oder dein weyb, deinem bruder oder deinem frewnd
gib nit gewalt uber dich jn deinem leben''';es ist
viI weger, das die kind dir liigenin dein hennd, denn
das du miiBestliigenin die hennde deiner kinder".
Die vierd sach, das ich deinen rat hett, so ist
15 underweillen not, den rat zuverschweigen biB zu
der zeitt, das er zusagen ist, das von dir nicht
gesein kan; als geschriben stet: "das viI rede der
frawen kan allain das verschweigen, das sie nicht
wayB". Die funfft sach, von des spruchs wegen der
20 meyster: "jn bosen ratenn uberwindent die weyb die
mann". '
Da nun Prudencia die rede gar gutlich und
weyBlich gemercket und gehort hett, da begert aie
diemutigclichen eins urlawbs zu anttwurtten und
25 sprach also: 'die erst sach, die du fur dich hast
genomen, das du meins rattes nicht haben wilt, ist




verkern den rat, das du den hallt gelobt hettest;
so mochstu doch nicht lugenhafftig gesprochen
werden, so du das von rechter sachen verwanndelat.
Als geschriben stet: "der weyS leugtt nicht, so er
5 seinen fursatz in ein bessers verwanndelt". Ea ist
auch wider das nit, das du sprichst dein rat sey
bestettigt von der menge des volks; wenn warhait
und nutz der ding wurtt allwegen ee funden von
wenig weySen dann von einer schreyenden menis,
wann die meng der unweysen wurcket nichts ersams.
Die ander sach, daz du hast gesprochen, daz (14,1)
die frawen alles boB sind, das man kain gutte vindet,
anttwurtt ich mit urlawb deiner ersamykeit, du
soltest nicht als gemainlich verschmehen all frawen
15 und schelten Jr unweySheit, wann wer yederman
verschmecht, der missvellet auch yederman; Seneca
spricht jn dem buch von ersamen leben: "kains
menschen unweyBbeit sol man nicht verschmehen", wann
frawen on zal sind glit,das bewert mag werden mit
20 gotlicher weyBheit, und wer kein gutte traw runden,
so wer Got herab von dem obersten throne zu Marie
nicht kumen und bett nicbt menschliche natlirvon
trawen leib entptangen, noeh wer von frawen leib
geporen worden. Es ist nyemandtz, der daran
25 zweytel, das nicht viI guter heiliger trawen
sind. Wena unser here Jhasua Cristua VOll gutte der
trawen nach seiner urstennd sieh zu dem ersten
den frawenn offennbarn wolt ee dann den mannen,
als Marie Magdalene. Ieh rede da wider nit, das
Salomon sprieht: "under allen han ich kein gutte
funden", hat er kain gutte funden, so haben aber
5 ander viI funden, oder Salomon redt von der
oberisten glitte,wenn nyemand reeht gut ist dann
Got allain.
Zu der tritten sach, da du hast gesprochen,
hettest du meinen rate, so wurd gesprochen, das
10 ieh gewalt uber dich bette Da tustu mir frevell,
ieh beger sein nit; wann geben wir allen den
gewalt und gepietten uber unns von dem wir rat
nemen, so wolt nyemand von dem andern rat nemen.
Wir haben aigen willenn, daz wir den rat mugen halten
(15,7)
15 oder lassen.
Zu der vierden sach, das du gesprocben hast, (15,16)
das vil reden der frawenn kan allain das verschweigen,
das sie nieht waiS, das ist zuversten von den bosen
swetzigenn fraien von den Salomon spricht: "drew
20 ding seind, die den menscbenn treyben von dem hawSe:
ain boses weib, der rauch und der trawf!"; von dem
auch spricht Salomon: "es ist besser zu wanndeln in
der wustin dann mit einer streittigen zornigen
frawen". Aber du bast mich also nit runden, du wayst
25 wol mein heimlichkeit und mein vleyssiges sweigen.
Zu de. tUnttten mal, da du hast gesprochen: in (15,28)
bosen retten uber kumend die weyb die manne, was
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gehort das darczu, du wilt keinen bosen rat thtin,
woltestu aber bosen rat thtinund daz dicb die weyb
darjnn uberkamen und rietten das jn gut, das were
nicbt zescbelten, mer zu loben. Wenn es spricbt
5 sanctus Paulus jn einer sendung zu den Romern:
"du solt nit uberkumen werden von dem ubel, du
solt jn dem guten das ubel uberwinden". Daz du aber
spracbst, das die weyb boB rete geben den mannen,
so sie guet rett begreyffen und uberkumen sie
10 darjnne: das ist den mannen ubel an zulegen, wenn
sie sind berren des rattes und mogen die rete
verwer!!en oder empfaben. Oder du magst das verstan
von den leicbtferttigen frawen, die den
leichtverttigen mann en rattendt. Zu den du mieh
15 nicht geleichen bedarfft.'
Von dem lob des rats der frawenn
'Nun merck die sach und die undersehaid wie (16,18)
man beweren mag, das die !rawen guet sind und sunder
die guttigen haws!rawen und wye der rate zuhoren ist
20 und ob er guet ist sehalten. Die ersten sach, wann
die meng spricht: "der rat der frawenn ist gar
kostper oder gar swach". Wie wol nun 1st, das vii
frawen gar boB sind, der ratt swach ist, so wurt
doch jn vii frawen gut rat funden. Der Jacob hat
25 uberkomen den ersten segen seines vaters Ysaacc
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dtirchden rate seiner muter Rebecce und die
herschafft uber seinen bruder. Also hat auch die
£raw Judith durch jren guten rat erlost ire stat
darjnne sie wonet von dem gewalt Holofernis, der
5 sie gewustet wolt haben. Also hat auch Abigail mit
jrem guten rat erlost jren man Naball von dem zorn
des kunigs, der den dotten wolt. Zu gleicher weyS
dy fra~ Hester mit jrem guten rat hat erlost dy
Juden mit dem Mardocheo in dem reich Asswert. Und
10 also vindestu vil frawen one zale, die gut wey8
rete geben haben.
Die ander sach, darumb die rette der frawen
seind uffzunemen und ob sie gut seind zubehalten,
von des ersten naman wegen, den Got der frawen zu
15 gelegt hat; wann da Got den ersten menschen machet,
da sprach er: "nun Machen wir jm einenn gehilf.!en",
und also prach er ein rippe uS Adam und machet
Evam, und hieB sie also einen gahilften, wann die
frawen den Mannen helffenn und raten sullen, wann
20 die werlt on hil.!tund rate der frawen nicht bestan
mocht. Es het unser herre dem menschen einen bosen
gehiltten geben, solt er nicht rat yon jm nemenn,
wann aine on dae annder kawm gese1n mag.
Die tritt sache, wann die traw ist bes8er
(17,21 )
(18,8)
25 dann gold unnd edelgestein und jr syn 1st scherptfer
und ubertrittt andern menschen, darumb spricht ein
meister: "was 1st pesser dann das gold? Dar jaspis.
Was dem jaspis? Der syn. Was dem syn? Die fraw. Was
der frawen? Nichts".
Die vierd sach, wann Seneca spricht, als
nichts ubertreffenlicher ist einer guten frawen,
5 also ist nichts grewlichera einer fraidigen zornigen
frawen. Als vil die weyB frawe jr leben aetzet fur
des mannes hail, als viI die grelich frawe eyllet zu
des mannes tode, ob das wol jr leben angat.
Die funfft sach, als der weyS man Kaitho
10 spricht: "gedenck, das du messest die zlingen
deines weybs ob das nutz seye".
WisS, das in einer gutten frawen gut
gesellschafft ist, ala dy menge apricht: "ain
gutte fraw ist ein getrewer huetter und ein gut
15 hawBe". Die weysen sprechen auch: "ein kewsche
hawSwirttin mit undertenigkeit wirt gebietterin
jrs manns". Darumb, wiltu dich weyslichenn und
mit rate halten, jch wil mit der hilt! Gots dein
dochter zugesuntheit pringen und wil dir mit
grossenn eren zu einem ennde der sach helten.'
Da das Melibeua horet, da sprach er mit
20
einem frolichen anplicke: 'deine wortt seind mir
ala ein honigsom, ein suasikeit meiner sele und
ein gesUnthait meins gepains. Durch dein weyse
25 nuczliche wortt und durich dein vorgeschriben
lere, so bin jch weislichen jnnen worden, das du






verwanndeln allen meinen fursatz und wil weyslichen
und gentzlichen leben nach deinem rate und nach
deinem haissen.'
Da anttwurtet Prudencia: 'wiltu weyBlichen
5 leben, so mustu die weyBhait haben.'
Da antwurt Melibeus: 'ich han die weishait
wann ich han dich, und du haissest dy weyBhait.'
Da sprach sie: 'ich bin nicht dy weyBhait,
jch bin als ein liechtlein der weyBhaitt.'
10 Da sprach er: 'so zeige mir doch, was sey die (20,3)






Da anttwlirt Prudencia: 'die weyBhait ist ein (20,8)
15 undersohaiderin der gutten und der boSen ding mit
eine. erwelen des guten und rliehenn deS bosen. Die
w8yBheit ist ein ubertrerrerin aller dingk, die
wonett jn der hohe der himel mit oberistem gewalt
Gots Tatters. Als sie spricht durch den Salomon:
20 "ioh wan in der aller obersten h8hin und mein
throne ist in der sewl1 der wolkenn".'
Von de. nutz der weyBhait
'Der nutz der weyaheit ist seligkait; wann wer (21,12)
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weyS ist, der ist selig, und zu der ewigen seligkeit
ist genligdie weyBheit. Als Seneca sprichet in
einer sendung: "wer weyS ist, der ist gemeS; wer
gemeE ist, der ist stett; wer stet ist, der ist
5 unbetrubt; wer unbetrubt ist, der ist one
trawrigkeit; wer on trawrigkeit ist, der ist selig:
darumb ist der weyS selig, und weyBh..eitist geniig
zu dem ewigen leben". Welcher weyEhait hat, der hat
die nlitz, er ist selig, er ist stett, er ist gemeB,
10 er ist unbetrubt und on alles trawren und hat
darvon viI nlitzund tugend, die nicht notdurfftig
seind zuerzeIIen.
Die weyEheit wurdet gewunnen mit rechtem
steten vIeyEe und mit stetter mittwonung der
15 weysenn, wann mit ubung und mit stettem vlei8
magstu deinen synnen helfren und machst den adel,
das du dir darmit mugest beraiten ein kron der geziarde.'
Da er das nun vleyBigclichen utr nam, da (27,21)
(27,15)
antwurtet Melibeus und sprach: 'mein liebe !raw
20 Prudencia, solcher weySheit han ich nit. Ieh bin
nun zu dem alter komen, das ich nahent bin bey dem
ennde der ~ugennd und bin in Meinen tagen nach
ganngen volluat des leibs und han das mein alle
zeit vertzert jn weltlichem wolgefallen und mag
25 sprechen mit dem:
"mancher clagt daz guet, daB er verdut:
so clag iah die zeitt, die mir nyemant wider geitt".
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Liebe Prudencia, so ich mich nun selber wol erkenne,
das ich nit weyS bin, so bit ich rats von dir.'
Da anttwurtet Prudencia: 'wie wol das ist, (28,15)
daa du nicht gar weyS bist, so bistu doch nicht gar
5 ein thor; wann er kan nit recht ein tor sein, der
sich selber merckt; weratu ein tor, so schetzeatu
anderleut toren seine Ala der Salomon spricht:
"so der tor einen weg wandelt, darumb, das er sin
toer ist, so schetzet er all menschen toren sein".
10 Als der Salomon spricht: "der weg des torens ist
gerecht in seinen augen, aber der weyS suchet rat".
Salomon: "wer jn seinem synne weyS 1st, der wlirdet
geschetzet fur einen toren". Es spricht der bapst
Innocentius in dem buech von der verschmahung der
15 w·elte: "der weyE, so er yee mer verstat, so er yee
mer czweyffelt; und ein yegclicher, der nit weyS
1st, den dunckt, das er allermaist verstannde".
Wann welher nicht wayS, der glawbt anderen, die nicht
wissenn und fe1let mit allen seinen sachen jn ubel.'
20 VOIl ratt.
'Begerstu nun aeinen rat zuhaben, sich zu dem (29,14)
erstenn was der rat. sey, warumb daz rat haiB, wie
das wortt rat zusaaen gelegt ward, von wem rat
zuvorderen sey, welher rat zuvermeiden sey, wie der
25 rat zufragen sey, wann uDd wie der utf zunemen sey,
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wann und wie dem nachzuvolgen sey, und wann der rat
oder die gelupt zuverwandeln sey.
Der rate ist ein mainung oder ein fursatz des (29,23)
menschen, der dem menschen wirt geben zu ratten
5 das gut oder das ubel von eigner bewegung ettwas
zuthund oder zu lassen.
Das wortt consilium ist zu tewtscb gesprochen (30,18)
"rat", das wurdet zusamenn gelegt von der silb
~ und scio, das als viI ist als verstan, wann
10 wir sullen mit andern leUtten kUnnen verstan und
ainbellig sein, so wurtt es recbt gesprocben "rat".
Das wort consilium wurdt auch zusamen gelegt von
der silb ~ und silio, das zu tewtscb als viI
spricht als mit scbweigen, wann der rate ist
15 zuverscbweigen biB die zeit kumpt, das er zu
sagen ist.'
Von wem rate zubegern sey
'Mercke von wem rat zubegeren sey. Der rat ist (31,1)
driveltigclichen zubegeren: zu dem ersten, von dem
20 allmechtigen Got; zu dem andern, von dir selb; zu
dem dritten, von andern leitten. In Got soltu aein
andechtig und weyse, jn dir selber tursichtig, und
in andem lewtten sieher und behut.
Das du rat von Got solte nemen, das weyset (31,11 )
25 dich vol sant Jacob in seiner senndung an dem ersten ,
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da er spricht: "bedarff ewr keiner weyshait, der
vorder die von Got, der gait sie allen menschen
uberfluEiclichen". Rat, und was du thust in wortten
und in werckan, das soltu thun in dem namen des heren.
5 Als sant Paulus spricht jn einer sendung: "alles, das
du thust an wortten und an wercken, das thu alles
in dem namen unsers herren Jhesu Cristi, mit genad
sagen Got dem vatter". Wann ala der selb Paulus
spricht: "ein yeglich gute gab und ein yegliche
10 volkomene gabe, die kumbt von oben herab von dem
vater dez liechts". So du rat bagerest von Gott,
so soltu andechtig und weyS sein, das du
andechtigclichen und weyslichen von dem herren
des rats begerest und das recht und ersam sey.
15 Tustu das on zweyfel we. du begerast, des wUrstu
gewert. Als er seIber spricht: "alles, das jr
begert von dem vater in meine. namen, das wurt
er euch geben". Das verstannde ob du gerecht
bist und gerechticlich begerst. Begerstu aber
20 ubels und unrechts, das wurtt uber dich ergan; ala
Jbesus Syrach spricht: "der boBlicllen ratet unci
begert, das wurdet ut! in gewelczt und verstat
nieht wannen im das kombt". Es aprieht auch der wayS
Katho: "das gerecht 1st, des solt ir begeren, und
25 das euch eream dunkt; wann as ist torlichen
zubegeren, dae mit dem rechtten vol versagt mag
werden", 80 wir nun weder rat noch nichts vermugen
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on Got. Als er seIber spricht: "jr mligt on mich
nichts getlin", darumb so sollen wir von jm begern
rats und sullen suchen sein gerechttigkeit, so
wurt uns alles gut zugeworffen.'
5 Von dein selbs rat
'Nym auch rat von dir selbs, also das du in
dir dein synn flirsichticlichen und weySlichen
erfarest und das du von dir und auch von den tust,
wie du rats fragest, die drew, die dem ratte
10 widerwerttig seind: den zoren, wollustikeit und
gehin.
Zu dem ersten sprich ich, so wart, das du icht (33,14)
(33,7)
zornig seiest, oder von dem zornigen nicht rats
begerst von ettwevil sach wegen, die erst, wenn der
15 zornig wenet allwegen, das er mer versug. dann er
vermag, darumb uber geit er sein veraligen.
Die ander sache, wenn der zornig rett nicht
anders dann das boSe und schenntlichen ist, als
Seneca spricht; und also zeucht er dich und
20 anderlewtt zu zorn schnelliclichen, als die meng
spricht: "die gesetzt siht den zornigen, der zornig
sicht der geaetz nicht".
Die dritt aach, wenn der zorn jrrt das gemut, (34,6)
darumb spricht Xatho: "der zorn jrret das ge.Ut, das
(34,3)
25 er die gerechtikait nit ge••rcken kann• Was du tust,
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so huet dich vor trubsal des gemuts, als Tulius
spricht: "der zorn seye verr von dir, wann mit dem
mag nichts rechts geschehen noch betrachtet werden".
Der zoren hat auch kein barmhertzikeit, ob ein
5 zorniger wol gut rat geit, so ist er doch nicht
zuschetzen. Ea wurtt auch wol gesprochen: "welcher
den zoren jnn jm tempt und uberwindet, der hat
seinen grosten veind uber wtinnden".
Wartt auch, das dich und dein ratgebenn
10 wollustikeit nicht umbgebe, das dein ratte nicht
gejrrett werd von vil sach vegen: die erst, venn
wollustikeit ist ein wurtzel alles ubels, als
sant Paulus sprichet jn einer sendting zu Thymotheum.
Die ander sach, wann wollustikeit erstecket (35,11)
15 aIle erkanntnuS der selen und hat jn jr aIle
(35,4)
schannd und alles ubel; als Tulius spricht: "ich
waiS keinen groSeren natturlichen schelmen dann
wollust des menschen leib. Es kombt darvon verraten
des vatterlannds, ein zerstorung des gemainen gUts,
20 ein haimlich mitwonung der veinde. Was sol ich
sprechen, kainerlaj sund, kainerlaj boShait noch
ubel 1st nit, daa nicht hab einen grundt US der
wollustikeit. Davon kumpt manslacht, eeprechen,
verreterey und alles ubel". Kain wollustikeit
25 kumpt nit, es se~ vor 8chmertz; ala Petrus Alphunsius
apricht: "venn nyemandt gelust zueS8enn noch
zutrincken, er habe dann gehept 8chmertzen des
hlingers oder dtirsts.Es hat nyemant wollust der
rWe, er hab dann schmertzen gehapt der arbayt.
Also ist es auch in andern dingen"; es ist kein
wollust so klainer nicht, es sey ein ungluk
darjnne zubesorgenn, nach dem sprtieh: "war
wollustig ist, der mag sund nicht on gesein".
Du solt auch erkennen die gahin, wann die
widerwertig ist dem ratt, darumb thue die von dir
und von deinen ratgeben, ala man sprichet: "ich
10 schetz den fur den bestenn richter, der schnell
5
verstet und treg richtet, er gahet zu der rewe,
der schnell richtet, dem gahen rat volget nach
die rewe". Darumb soltu keinen rat neman noch geben
gahlingen, du solte den nemen und gaben mit
15 wolbedachtem mute und bekomlieher zaitte; darumb
spricht Seneca: "dir sey nichts schnell, du
versehest das vor; wenn welher fursichtig ist,
der mag nicht sprechen IItjchwolt wenen, das solte
also sein'"; wann er zweyffelt nicht, er wartet,
20 das er versehen hat". Darumb spricht ab.r Seneea:
"das verziehen ist allen menschenn wider, aber es
lIachet den weyBen".'
Die hai.lichtait ist nicht
suaagenn dann jnn dar not





dir behaltest und daruber keinen rat nemest, dunkt
dich, das du mit dem rate das nicht gebessern
mligest; es spricht Jhesus Syrach: "du solt weder
deinem frewnd noch deinem veind sagen deinen syn.
5 Du solt dein schannd nit offenwaren, wer dy haret,
der sicht dich an und wil d1r dye beschonenn, und
jn seinem hertzen spottet er delnlt. Es ist auch
gesprochen: "was du haimlichenn wollest haben, daz
sag nyemandt. Getraw einem andern nicht paS dann
10 dir seIber, das zu verschweigen". Es spricht auch
Petrus Alphunsius: "dein haimlichkeit ist bey d1r
als in einem kercker beschlossenn, wem du das sagst,
von dem wurstu ge!anngen". Darumb 1st gesprochen:
"wer seinen rate in seinam hertzen helt, an dem
15 stet, wes er welen wil". Es 1st vil sichrer, seIber
schweigen, dann einem andern bietten zuverschwe1gen.
Duncket dich aber, das du d.in haimlichkeit
gepesaern mugest mit eins andern rate, so bedencke
dieh wey8lichenn und vleyssic11chen jn deinem
20 hertzen und synoe von wem oder von welhem du rate
daruber habest dem du o!!ennwarest dein haimlichteit;
wenn Seneca spricht: "du solt aller dingk mit
deinem trewnd uber ain werden".'
Du Bolte d.1n•• ratgeben deinen willenn nit zaign
25 'Du solte wartten, das du deinenn willen (41,9)
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nicht ertzeigest den, von den du rats begerst, wenn
vi1 nahennd all menschen schmaicher sind und suchen
ain wolgefa1len der mechttigen und darumb so kunnen
selten oder nymer die reichen und die gewaltigen
5 gutten ratt begreyffen, wann ein yegc1icher
redet, was im ain lust ist zuhorenn.'
Von wem du rat nemen solt
'Ea ist in vil aachen not, rat zunemen, und
darumb so mercke vleyssigclichenn von wem du rat
10 nemen sUllest. Wenn du rat nemest, so hab die
sicherhait, das du dein gut frewnde von deinen
veinden schaidest. Von deinen guten frewnden und
von den wefaen und von den gelertten und von den,
die bewertt seind und trewe, und allermeist von
15 den alten ist der rat zu nemen.
Von den frewnden han ich gesprochen, wann ale (42,15)
(42,5)
dar Salomon spricht: "das hertze hat lust in adler
salben und in mangerlaye edelm geschmacke; also
wurdet gesuesset und geedelt die sele von den reten
20 dez gutten freWnds". Es ist nichts beseers dann
einen gUtenn trewnd haben mit de. ein mensch redt
als mit jm selber. Darumb spricht aber Salomon:
"aine. gliten ~rewnd. 1st nichts zugleichen wider die
gute seiner trewe ist nicht zugleichen gold noch
25 silber". Salomon: ".in guter frewnd ist ein vest.
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beschirmung; welcher den vindet, der vindet einen
schatz". Zligeleicher weyse, als der leib ist an
sele, also ist der mensch on gut frewnde.
Von den weysen gelerten han ich gesprochenn,
5 wann es ist war als man spricht: "der weyS tregt
geschoB wider yederman so er betracht". Dir wurdet
auch durich sie geraten, wiltu jn volgen, das du
nit unweySlichen gefallen kanst. Als geschriben
stet: "wer mit weyBheit get, der vellt nicht".
Von den bewertten, die du getrew funden hast, (43,18)
(43,7)
10
han ich darumb gesprochen: wenn viI menschen verdent
weyS gesehen, da kein weyBheit, viI mer poBhait
jnnen ist, und von jr boSheit nichts guttes geratten
kunnen. Darumb ist nit yederman zugelawben, slinnder
15 den, die bevert und trev funden seyend. Darumb
spricht sand Johannes in seiner sendling: "m.in
allerliepsten, glawbet nicht einem yegclichen
geiste, bewerdt die geiste, ob sie von Got seynd".
Es spricht auch Pawlus: "jr sollent alle ding
20 beweren und das guet ist, das behaltend. Von aller
gleichnuB des bosen solt jr eucb ziehen". Es
spricht auch dar wayS: "wer pald glawbet, der ist
eins leichten hertsen; die leichtikait dez hartzen
wurdt ein tail zugelegt der torhait". Ea ist auch
25 gesprochen: "lob deinen ~.Wnde nicht biB du in
versuch.st". salomon spricht: "wiltu besit.en den
frewnd, 80 besitze den jn dar versuehung".
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Von den alten han jch gesprochen, wenn sant
Job spricht: Ifinden alten ist die weyBheit und
in der langen zeit die fursichtikeit". Ea spricht
auch Cassiodorus: tlsieseind allwegen weyser zu
5 schetzen, die vil menschen mitwonting ynnen worden
seind, wann die alten lernent weyBheit jn iren reten".
(44,13) .
10
Tulius sprichet auch von dem alter: "nicht von
krefften, nicht von schnellikeit und behendikeit
deins leibs werdent grosse ding geschickt, vil mer
von rat, weyBheit und klinst der alten~.
Wenn du nun rat haben wilt von den alB vor
geschriben ist, so soltu haben die sicherheit, das
du zu dem ersten von einem oder von wenig rats
begerst; als der Salomon spricht: "vil tridsamer
15 1st dir ein ratgeb undter tawssend". Thu auch nicht
(45,4)
allain ainen rat mit im, thue vil rete; wenn es
spricht Salomon: "wo nicht ist ein laytter, da
vellet das volk: da ist hail, da vil re~ seind". lst
aber dein sache also geschicket, das es not thuet,
20 80 aagstu vil rUtfen an deinen rate; als der
Salomon apricht: "die sytU1werdennt zerstrewett, da
nicht rette aeind: da aber vil ratgeben seind, da
verdent si. bestettiget".'
Welcher men.chen ret. .eind zu veraeyden
25 'Rastu nun geh~ret, von we. der rate sey (45,16)
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zuvordern, so wil ich dir nun sagen weIher menschen
rete sey zuvermeyden.
Zu dem ersten seind zuvermeyden genczlichen
die rette der toren, wann torn haben lieb torheit
5 und all jr rette ziehend sie zu torhait. Als
geschriben stet: "es ist ein aigenschafft der toren,
allwegen erkennen die geprechen und torhait ander
menschen und jr selbs nicht". Salomon spricht:
"du solte nicht reden in die oren der unweysen,
10 wann sie verschmehend die 1ere deins uS sprechensll•
Salomon spricht: "der weg des torn ist gerecht in
seinen augen, der weyse horett ratell.'
(45,19) ,
Der sen-aieher und gleichBner rate
'Ea sind auch zuvermeiden die rete der (46,9)
15 schmaicher und gleichBner, nicht a11ain jn unge1uck,
auch in ge1ucke. Als Tuliua spricht: "es ist auch
in glucke zu nyessen dez rats der tre~d, das ist
gar T1e1ssigc1iehen zu vermeyden, das wir den
seha_ichem nit ut! thun die oren, das unna das
20 sebmaiehen ieht wolgeralle, wann ein mensch
leicht1gclichen dar~nne betrogen wtirdet. Das wir
unna also schitzen, daz wir pillieh gelopt werden,
darvon unselich sunde wach.en, so die menschen
also mit sehmaiehen in jren sunden achantlichen
25 und unerlichen g.lopt .erd.nt. Kein groaser
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schedlicher geprech ist nit in frewntschafft als
schmaichen, augen dienen und gleychsnen. Doch wie
boB die seind und schandber, so pringent sie doch
nyemand schaden denn dem, der sie uff nympt und
5 lust darjnnen hat. Darumb sol der weyS sich seIber
erkennen und in nicht glawben", alB Catho spricht:
"wenn dich ettwer lopt, so soltu dein selbs
richter sein und solte andern von dir nit mer
glawben dann dir seIber".
Seneca: "in dir selb bedenncke dich und glawb (47,10)10
nicht andern wie du seyest. Es gehort zu dem weyBenn,
das er jm selb mer will wolgefallen denn dem
bovell. In raten und in andern aachen !urchte mer
die schmaichenden wort dann die seharpffenn
15 harttenn wort". Salomon: "der boS mensch, der
scbmaichend redt, ist ein stricke der unsehuldigen".
Kere dich nicht an die schmaichenden auessen
wolgeschickten rede, es gehort nicht zue
fr.imtscha!f't; als Seneca apricht: "ker dich an
20 das, das du jnnan werdest in warhait, nicht an die
suessen susamen gelegten wort, wenn das gepette,
das der warhait ist, bedar!!e nicht solicher wort,
si. bedar!!e .er ain!eltiger slecbter wort und
weyse". Daa du .ber villeicht wonteat, du werest
25 weyse und woltest deiner veySe nach !olgen, und
nicbt von andern weySheit nem.n, d&s soltu nicht
tbuen. Ala c&ssiodorus spricht: "ersuch.t w.y8heit
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in einem andern bey dem die grosse der wey-Bhait ist";
zwey£eln und von weisen rats bitten, das ist nicht
unnutz noch schamlich.'
5
Von denen rat zunemen, die veind waren und
yeczunder widerumb jn gnad kumen sind
'Der rat ist auch zuvermeyden, die veind waren (49,1)
und darnach jn genad komen sind. A1s geschriben
stet: "es kompt nyemand sicher1ichen mit seinem
veind in genad". Darumb spricht auch Ysopus: "mit
10 wem jr in krieg gewesen seind, dem sullennt jr
nicht getrawen in haimlichkaitt, vann der rach
deB haB ligt a1lwegen in dem hertzen deB veinds".
Darumb sprieht Seneca: "wa lang ~ewr ist, da
vergat nymer der geschmacke". Seneca: "es ist
15 weger sterben mit dem ~rewnd dann leben mit dem
veinde". Salomon spricht: "deine. alten veinde
glawbe nicht ewigclichen ob er sieh diemutig und
genaigt gang gegen dir". Er mag wo1 gezogen werden
zu fr.9ntsehaftt mit nutz, aber mit de. vi11en
20 nicht. Salomon aprieht: "undter augen, so c1agt dich
dein veind, sicht er aber die zit deines unge1ucks,
er kan deins plueta nicht ertullet werden". Ea
spricht auch Petrus Alphunsius: "du solte dich nit
su gesellen deinen veinden, so du ander gesellen
25 gehaben BUgeat, wann vas du ubels thust, das
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mercken sie, und was du guttes tust, das ist in
jren augen nichts".1
Von den, die frewntscha!ft erczaigen von
vorchten und nicht von lieb wegen
5 IEB ist auch der rate zuvermeyden, die nicht (50,7)
von lieb, mer von forcht, ersamikeit und freintschafft
ertzeigend. Die seind nicht frewnd, sie seyend mer
hessig veind. Als Tulius spricht: "undter allen
dingen ist nichts fugclicher zubeschirmen und zu
10 behalten die reychtumb, dann so der mensch wurdet
lieb gehapt und nichtz fremder dann flirchten. Wann
wen man furchtet, der wurdet gehasset". Du bedarfft
nicht gedencken, das du kainen guten frewndt oder
ratgeben mit forchten gewinnest. Darumb spricht
15 Tu1ius: "nyemand ist dem andern recht getrewe den
er furchtet; die vorcht ist ein boBer htiter dez
lebens, man kan nicht a1lain durch vorcht weder
guten rat noch frewntschaft gewinnen noch behalten.
Ea wurdt auch gewalt verlorn von vorcht der
20 undertanen". Als Tuliu8 spricht: "kainerlay craftt
des gewalts 1st sicher und mag nit langk virig
sein, so er mit vorcht getruckt wurdt; wen vil
furehten, der sol auch vil turehten". seneca:
"nyemand vorchtsuer mag sicher eein".'
Von der truncken rate
'Aller trunckenlewt rat ist zuvermeiden,
wann sie kunnen kein haimlichkait des rats nicht
verschweigen. Als Salomon spricht: "es ist kain
5 haimlichkait, va die trunckennhait raichBent".'
Die haimlichen rattend
und offennlichenn annders erczeigenn
'Es ist auch zuvermeyden und jnn argkwan zu
halten dar rate, die haimlichen ettwas rattent und
10 offenlich ein anders ertzaigendt. Als Cassiodorus
spricht: "das ist ein geslecht der schedigung, das
haimlichen ettwas ratett und offenlichen 1m willen
anders ertzaigt".'




'Des bosen menschen rat ist argkwenig zuhaben (52,13)
und aucb zu veraeiden. Als geschriben stat: "der
bo8 kan keinen guten rate u8 ja selbe nicht geben".'
15
Der jungen rat ist auch zuver.eiden
'Der jungen rat ist auch zuvermeyden und
20 argkwenig zuhaben, wann die jungen haben jr
(53,1)
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zeittig synne noch nicht und haben lieb die dingk
der jugend und hangendt den an. Es mage jn jnen
nicht sein das safft der weyBhait und sunder
an den, die gehlingen auff gewachasen seind.
5 Darumb spricht Salomon: "du muste lUgen des valls,
wiltu volgen dem rat der jungen". I
Von dem uffnamen und erfarnn des rattes
'Wiltu sicher sein, so merck wie du den rat
ut! nemeat oder erfarest. In dem rate soltestu
10 sollichen underscha1d haben, das du an sehest das
ennde und den anfangk, und was nutz und notturfftig
sey des rats soltu vleyssiclichenn furseh.nn.
(53,11)
In de. erfaren des rats soltu zu dem ersten
von dir und deinen rats. ben thun die ding
15 genntzlichen, die ich vorgesprocben han, die
widerwertig seind dem rat, als den zorn,
wollustikeit und gahin.
Zu dem andern mal, so mercke den anfangk, (54,3)
wann ains yegclicben dings 80 1st der antang das
20 pest. Als die gesatzt sprechent: "so ist nicht
zuvinden keinerlaj aaeh undersehaid, es werde dann
(53,16)
vor angeseben der antangk. Darumb so ist der anfangk
gar vleyaaigclichenn zubedencken. Ala geschriben
stat: "widerstand den antengen, wenn die artzney
25 wurt zuspat berait, 80 die geprecben langzeit
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vertzogen seind". "Alles ubel unnd gleichsenhait
hat einen anfangk in einem gliten", als Salustius
spricht. Merck auch das ennde mit dem anfangk.
Als Panphilus spricht: "die weyBheit lligt
5 myteinander des anfsngs und such des enndes". Es
spricht auch Seneca: "es ist viI leichter die
anfenng weren dann die meng regiern, wann die
anfennge sind in unnserm gewalt, aber die geschicht
richt daz gluck". Darumb mit grossem underschaid
10 soltu die ret erfarn, wann es gehort zu den weysen
aigentlichen erfaren die rete und das er nicht
pald zu dem valschen gezogen werde.
In dem uffnemen dez rats, so mercke die rlintf (55,10)
sach, die dir Tulius schreibt. Zu dem ersten, die
15 lawttern warhait; zu dem andern, ob es ain
mithellting sey dem underschaid; au dem dritten,
was darvon nach volgend sey; zu dem vierden, varuS
ein yeglich sach geporen werde; zu dem funtften,
was ains yegclichen dings sach sey••
20 Darumb sprich ioh, du solt ansehen, was war (55,16)
ist, wann die warhaitt ist allwegen uftzenemen, si.
nahend die menschen zu Got und maohet sie gleioh
Got, der oberisten warbait. Ala unnser berr
spricht jn dem ewangelio: "joh bin der weg, die
25 warhait, und das leben". Tulius hat gesprochen:
ndie lawttern warhait ist guet, so nichts
widerwerttigs darunder g••iachat wird". Als
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unnser herr spricht: "der tew!!el ist lugenthaf!tig
und ein vater der liigen". Salomon spricht: rIder
dieb ist weger lieb zehaben dann der, der emssig
ist in liegen".
Tulius spricht: "du soltte mercken, ob der
rate mithellig sey. deinem underschaid oder nicht
und solt such mercken, welh mithellenn deinem rate
oder welch darwider seyen, und wer die seind, das
du dapey erkennest, ob du dein sach und deinen
10 rate zu einem ende bringen mogest oder nicht. Du
5 (56,5)
solte aueh achtten, daz dein will und dein rate
mithellendt seye deinem vermligen. In dem allen
soltu dich fursehen, das dein begierde mithellig
sey dein underschaid, dem nutz und deinem vermugen".
15 Du solte zu dem dritten male urrn.menn, was (56,18)
nach dem rate nach volgend sey. gut oder ubel, haS,
vorcht oder lieb, das recht oder das unrecht, rryd
oder krieg, schad oder Dutz, und viI ander Bach, die
darvon komen mugen. In den allen der pesser tail
zu erwelen ist und der boSer gar zuversmehen.
Zu dem vierden male, waruS ein iegcliches
20
(5?,?)
geporn werde, ist zu mercken also, das du
aerctest ein ieglich wart des rats, ob darnB
ett.as geboren werd tugendt oder schaden, oder
25 .ttwas, daB zuvermeiden oder zu thund sey, oder
nutz, oder gemach.
Zu de. funfften male, als Tuliu8 spricht, (5? ,13)
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soltu erfaren was eins yegclichen dings sach sey.
Als Seneca spricht: Heiner iegclichen geschicht
erfare die sach, so du dann vindest den anfangk,
so kanstu gedencken nach dem uSgangk". Du solte
5 nicht allein ansehen daz kunfftig, du solte auch
gedencken das gegenwerttig und das vergangen. Als
Seneca spricht in dem puch von dem ersamen lebenn:
"ist dein gemuet weyS, so wirt es gesenckt uf!
drew taile: es ordnet daz gegenwerttig, es
10 fursicht das ktinfftig, es gedencket das vergangen;
wann wer nicht gedenkt das vergangen, der verleust
das leben; wer das klinfftig nicht versicht, der
fellt unsicher in allen dingken. Ftirsihe dich in
deinem gemute, das du das ubel geleiden mUgest
15 und das guet guticlichen uttnemest".'
Wann der rate uttzunemen sey und ze loben
lEa ist vleyssigclichen zu mercken, wann der (58,8)
rate utt zu nemen sey und zu loben. Und ioh sprieh:
er ist utt sunemen und zuloben wenn er tunden wUrdet,
20 gut und nuts. Wi. wol er gesehenn wart guet, so
801tu doch den nicht paId antahen, du solt in
vleyssigcliehen duroh sohawen, wie du den volpringen
mugst. Als Tulius sprioht: "in allen dingen ist not
eins vleyssigen bedenckens, ee sie angetangen
25 werden". Du solte auch antahen das, das du zu
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einem end pringen mtigest; als Seneca spricht:
"sueoh nicht die, die dir zu groB seind, such das,
das zuvinden ist, Ierne das, das zu lernen ist,
wunnsche das, das vor frumen zuwtinschen sey".
5 Seneoa: "es ist der pUrdin zu ubersehenn, undter
der die krefft entweiohen, das du auoh allain
ansahest die glitett, den ntitz, oder die ere, und
nicht an das vermligen". So wlirdet dir schier
geschehen, das joh vorgesprochen han: wer wenet,
10 das er mer vermuge, dann sein natur weiset und
ubergreyfft sein vermligen, der wurdet geawechet
an seiner krafft. Ist aber der rate jn zweifel,
so 1st albegen weger sweigen oder underwegen
lassen dann thun. Ala Petrus Alphunsius spricht:
15 "furchtestu, das du rewe uber dein red gewinst, so
1st nichts pesser dann sohweigen. Dem weysen zimpt
allwegen pae sweigen dann reden, wann vil mit redenn
begriffen werdent, mit sohweigen nyemand". Die wort
seind ala die gesohoB, die leichticlichen uBgelassenn
20 werdent und swarl1ch widerzogen und gepessert. Es
ist auch jn allen zweyfellichen geschichten weger
ein ding gelassen dann gethtin. Darumb spricht Tulius:
"die gepiettent recht, die da werendt zethun, was
jn zweyfel ist, ob daz gerecht oder ungerecht sey,
25 wenn die gereehtikait erseheint seIber, aber dar
sweyffel bat die bedewtnuB de. ungerecbten".
In allen vorgeschriben dingen bie als weyse (60,19)
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dir selbs unnd andern lewtten, das du allwegen
erwellest das gut, die warhait, den nutz, die
beschaidenhait und die gerechtikeitt, aIle
widerwerttige ding underwegenn lassen.'
5 Wann der rat oder die gelUpt istzuverwandeln
'Du solt nun mercken wann der rat oder die
gelupt mag und sol verwanndelt werden. Und das mag
geschehen von viI sach wegen.
Zu dem ersten, wenn die sach nun vergat unnd
(61,15)
(61,18)
10 utt horet, oder ein newe sach wtirddet, wann was von
newem ut! stet, das bedar!! newa rats, als die
gesetzt sprechent: "du solt auch das nieht rur
torlich schetzen, da der rate verwanndelt wUrdet
von sach wegan".
15 Der rat ist auoh zuverwandeln, ob er angefangen(62,4)
ist mit jrrsal, oder mit ander boSer unnUtzer
saoh als dick geschicht. Seneca: "es iat dick,
das dy warhait hat einen sehayon der IUgen, und
die lug einen schein der warhait". OVidius sprieht:
20 "die bittern aind dick verporgenn undter der
honigk aussin It •
Der rate ist auch zuverwandeln und die gelupt, (62,18)
ob die sehantper aeind, oder uS einer achandtpern
sache koment. Als die gesetzt spreehent: "jn
25 sehantperer geltiptprieh die treQe".
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Der rate ist auch zuvermeiden, ob er zu sunden (62,25)
gehoret, ala gemainlich gesprochen wirtt: "es ist
kainerlaj rate wider Got". Als ich geaprochen han,
von der schanttperen gellipte magstu auch verstan
5 von der geltipte, dy unmligl1ch ist, und von der, die
gemutsamiclichenn nicht gehalten mag werden, und
von der gelupt, die mer schadet dem glober, dann
sie nutz bringt dem sie gelopt ist, oder von der,
dye unnlitz ist, oder widerwerttig dem, dem sie
10 gelopt ist. Als Tulius spricht: "der weiB leugt
nicht, so er seinen flirsatz in ein pessers keret".'
Da nun Melibeus gemercket het vleyssigclichen
und uftgenomen alles, daB vorher geschribenn
stet, da sprach er: 'liebe Prudenneia, ich verstan
15 alle weyBheit und tursicht1keit in dire Darumbe
bitt ich dieh, daB du zu der saeh tust, das uns
die erlichenn entzogen werde'. Naeh vil red, die
zu paidenseiten sieh verluffenn, da pracht
Prudeneia den wydertaile zu Melibeo und das die
20 diemutigelichen genaden begerten, und gelopten
im undertenig zUBein mit leib und mit guet und
ewigelichenn zu leben jn allam aeinen willen.
1.1.4: Variants and notes
Reference is made to the German text by page
and line number. In the case of multiple variants,
the form given in the apparatus is that of the
MS or print whose siglum is given first. More than
one variant at the same place are separated by
commas, and the whole by full stops. An exclamation
mark means that one should delete what precedes and
insert what, if anything, follows. Thus:
"mit im 1 AJK, von im BR, von inen QR. II
would mean that AJK do not have limit im" at all at
this point, BR have "von imll instead, and QR have
IIvon inen."
As the variant apparatus is quite weighty,
I have tried throughout to aim for brevity and
clarity. Ellipsis is shown by three closely-spaced
points.
Not surprisingly, the variant apparatus is
heavily dominated by the prints CD3FGSTVW(X?).
Mere dialectal variants are left unmarked.
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92 Introductory lines: Helibeus B, Von weltlicher
weyBhait ain schone ler und ain klliger rat J, DJs
buch ist genant der raet und der troste und lert
weysheit eynem iglichen man wy er eich und seyn
leben halten sol und wy er r~t nemen sol und von
wem er rat nemen sol und daz lert eyn frauwe heyBt
Prudencia iren man I1elibeus und spricht also L,
Hie noch von melibeo P, DiE ist die wieBheit der
rait und der troste N, SJie her und lis ainen
glitenrat und von wiem du rat nemen solt und wie
du dich dar inn halten solt in red 0, Hie hept sich
an melibeus QR, ¢ [Ein OJ Epistel OEF, Dis ist ein
[die TV] Epistel dis blichlins [buchS TJ STY,
Vorred diB biechlins W, ¢ Rye hebt sich an die
vorrede in das bach Melibey gar hlibsch wld nuczlich
zalesen den betr~ebten menechen / auch die in
grosser klimernuss sind G.
92,1 sind! JKBHQRC. ES seind vi1 menschen DG. jnl G.
1-17 I A.
2 in trubsall trubsa1 EFSTVWG. also sere gekeatiget
werden L. also kestigent R. kestiget sind JK.
gemuetel mut PO.
3 bekumert! als sere betrUbt JK. betruptnuBl
trupeal L.
4 noch troat nichtl JK. nicht gehaben mUgenl
mugen gehaben L, mogen nemen P.
4-5 nicht ••• anders! von ynnen selbst noch yemant
anders gehaben mSgen EFSTVW.
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92,5 yemand anders! nyemand und JK. yemandl niement LNQR.
das sye! dann daz sy LP.
5-6 einem ubel in ein! kleynem ybel inl~STV\·J.
6 gar gressers R. in ein anders va11ennd das
leycht villeicht K grosser ist JK.
? wann! die wey1 EFSTV':l.wen du dich repeated R.
7-8 artzat kunst! arczeney PNO.
8 kunstl krafft CEFSTVWG. mich! ~FS~l. gedacht
BH.E:FTv\v.davon! etwas in 1ere Cl~FSTV\tJ.zeschreiben!
schriben 1\.
9 da mit die [deleted] du Q. mit dar! durch EFSTVW.
denl die QRDG. vorgeschriben! JK. diel die da JK.
10 a1s01 EFST~J. trubsal! trlibnlisJ, betrlibnliBKt
grosser trUbsal CEFSTVW. begriffennl JK. sint
begriffen P.
10-11 wol trostlichen bist! BFSTVW.
11 bistI sin magst QR, magst sein CG. nit alloin
an dem 1eibe in parentheses TVW. sunder ouch0~FSTVi'l.
mitIL. und 1 v;
11-12 hill!f und troste J.
12 Merck und lis JK. So lise R. die geleichnuB diel




LiBe • • • werden! der synnen und vernw1fft
••• synl listu den syne L.
niltz syn magst. Und des zUberichtung so lyeB unnd
merck den syn dieser nachgender glychniB / dir [die FJ
selbst und allen ~'allen" omitted STVW] andern Ouch
in ere und lob des h8chsten gnadgebers z8 fruchtbarer
nutzbargkeit zegebruchen EFSTV\v.
92,13 und den! auch den QR. und die! wie die N, und G.
blichP.
13-16 die jnn ••• werdenl dits blichlins. So magst
du dir und andern lelitenwol nucz und gfttsein JK.
14 sind! sten L. Mercke und liRe! und merck dy L.
li.3e!lisE dz P.
14-16 Mercke ••• werden! darumb lieber sun merck
mit gBtem vLedas die hienachgeschri ben lere / die
dir grossen nucz "Ierdenpringen / auch allen denen
so darjnn lesen werden G.
15 mit den gnaden L. magstu! Macht du Q. dirt
dir selbs R.
15-16 magstu ••• dingenl diser nach geschriben lere C.
16 menschen! LPBHQRD. nutz! hulfflich L. werdenl
sin und werden QROD.
17 KLP, Merck ain schone geleichnuss J, das
erste Capittel in red 0, Die gelichnusE hept sich
her nach [also H, hie DJ an QHD, Hie hebt sich an
die geleichnuE 0, Ein geleichnuB von I1ilibeo und
seiner hauBfrawen Prudencia genannt F, Dis ist ein
gleichnus TV, Die geleichnuB Melibee und Prudentia 1:1,
¢ Mein sun johannes / hie wil jch dir geben ein
schOne gleychnuss / von ainem jungen manne genannt
Melibeus G. Diel E, Ein S.
18 man I ritter R. Melibeus genant EFSTVW.
18-19 der was I EFSTVWG.
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92,19-20 der gieng ains mals spatiern und do er
usgieng AO. und da er! da der LPBHCD, da er NQR,
und als er i,FSTV'vl.
19-21 reych und machtig / der gieTlg ains mals
spaciern aus seinem hauss / und besehloB sein hauB
nach -nottlirfft/ und 1ieB G.
20 da schloB! sehloB ESTV, beachLo fs \J. schloB er!
beschloss er AJK, sloB der L, schllig er R. nach jm
zue! AJK. na ch im die thlir zR EFS. zue 1 Tv\'l. die
thur! L.
20-21 die tlir seins hauss nach im czu o.
21 darjnne! O. darjnne sein! darjnne ~STVWG.
hawsfrawen! weib AJK.
21-22 und ouch sein tochter die er beide von
herczen lieb hett A.
22 tochter! tochter dar inn o. die beide er gar
fast 1ieb hette QR. gar! gar sere EFSTV. desl es BR.
jnnen! gewar N.
22-23 da des drey seiner nachpaurn sein alt veind
jnnen wurden o.
23 sinne vinde dry. siner nachpuren die jn lang
heimlichen gehaset hattend R. nachpawren PBHQRCSTVWG.
sein alt veind! die jm veindt waren G.
23-24 da wurffen sie I dye wurffen sy t sy" deleted 1L.
24 an laittern JKPNBR. die ley tern an EFSTVW.
ani an das hauE TVWDG. und stigen zu den venstern
[des huses A] AJK. hinein JKFSTVW.
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92,24-25 und slugen! sy slftgen G.
25 hawsfrawen! weib AJK. die genant was Prudencia!
die hiess Prudencia AJK, Prudencia genannt G, die
mit irem ["irem" omitted \..;]namen was genennet
Prudencia TVW. Prudenciana P.
25-93,1 vast die was genant prudencia o.
93,1 vast! AJKG, gar vast QRD, vast sere EFSTVV/.
Siel und ~STVVI. der tochter auch P. wol flinff QR.
grosser streich CEFSTVW.
1-3 in die augen ••• an die henndl damit [darmit
sy EFSTV, da sy w] ir flinff s~ne betaubt [beroubt
E:rSTVW] und Lund vast STv\v] gekrencket Lkrank w]
wurden [wart EFSTVVJJ CEFSTVW.
2 an den mund AKQR. an diel jn dy LPN. oren, anI
oren in PN, oren und an R.
2-3 an die oren / nasen und hendt G.
3 und anI an L, und D. als1 PEFSTVW, also CG.
als nahent! nach alle JK, nahent als 0, also nach QR.
nahent! A. tod! fUr todt TVWG.
4 uS1 wider usB QEF, wider uB dem huB R, widerumb
von dannen STVW, zR dem hauss auB G.
5 widerkam AJKQR. wider zQ hauss kam / und den
jamer und not sahe G. das 1 die gschicht EFSTV\'l.
sach! vernam und sie sach STVW.
6 rayB! roufte REFSTV'W. sein har uS LPOEFSTVW.
clagn und wainen BFG. wainen und klagnen O. clagnl
j~erlichem STVW.
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93,6-7 weynende und schreyende LD.
7 und schreyen! auch schreyen F. schreyen und
zerretl riss G. mit czerczerren seins gewands A.
zerret von jm! zerzartt JK. jm sein! synem EFS~v.
8 taubsuchtiger mensch STV, unsinniger mensch \1.
ward! was SVW. jn Prudencial Prudenciana in P,
prudencia jn QR, prudencia sein hauBfraw in CEFST~N,
in sein hauRfraw G.
9 und manen! CEFSTVvJG. 1ie8! das er 1ie.8F. seinem!
solchen unmRtigen und Lund gar TV] untrostlichen STV1.1.
9~10 von sinem wainen 1iesse AQR.
10 Da k1aget und waynet er ye mer und mer AJK.
ye mer ye vest~r L. je fester und mer QR. und vester!
EFSTVW, und ye vester PO.
11 und da vertzoch PNBHQRD. Prudenciana P. jnn! PN.
vernantP.
11-12 von seiner c1ag nam O. das sie ••• seiner!
mit der G.
12 seynem c1agen LP. den! LP.
13 dem buch und von dem buche der widerstant ["und
von dem buche" deleted] L. dem buch der widerstand P.
der sprichtl JKPSTVW, da er spricht AG, und spricht BH.
13-14 spricht: 'wer 1st der, er sey dannl we ist
den er sey dann ~'well~ "den er sey dann" deleted] L.
14 wer ist! Wen meistu P. dorechtl torhaftig QR.
14-15 er sey ••• muterl der die mater land in
parentheses J sie sey dan thorecht yeres groutsEFSTVVI.
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93,15 grepnuB JP.
15-18 von waLnen ••• zumafsent in der grebtnuss
verschmacht mit wainen und klagen G.
16 ains geporen o. Vlan so sie o. \Ven sy dan nun
jr gebllides R.
17 mit [omitted V!] weinen erfiillet EFSTVi:i.
19 1 AJKPNEFSTVVl, zu vermanen L, Bin sCh8ne manung
[ermanung GJ die Prudencia t~t zR Melibeo [Melibeo
jrem mann GJ DG, das ander Capitel in red O.
20 nun 1 \'1.geh8ret CEFSTiiJ.wainen und klagen DG.
21 betruptes 1 getrilbtes P, tri.ibsESTV. er folt waB
mit weynen L. mit wainen! mit weynen unnd clagen
EFSTV\'l,damit A.
22 in! nSn £FSTVW. ward in Prudencia maneni manet
[nam A]in prudencia AJK. Prudencial Prudenciana P,
Prudencia sein hauBfraw CEFSTVW. manen! ermanen
PQRCEFSTVV1, vermanen [tlver-" superscript] L.
und sprach zR jm G.
23 unsindestul unsynns hast 0, unsindest BHQRCD,
unsynn treybst du G. unsinstu dich und waz czwingstu
dich LP. zwinget! hilffet JK. einl dein DG.
23-24 was ••• sewfftzenn! doch Es W. schmercz und
seiiffczen / es pringt G.
24 dynes slinffczens EFSTV. sewfftzenni semften O.
pringt! das pringet C. 10nl frommen CEFSTVW.
Darumbl davon JK.
25 masheit QR. die 1 .t:FSTVWG,dein NBH.
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94,1 waynen 1 clagen und weyrren EFSTVVJ, wainen und
klagen G. dei~el die LH. zeherl trechen PREFST~~.
2 weysen leuten nicht zB.ACEFSTVW.
3 haben! tragent EFSTVVJ. das laid und der! leid
und .LFSTVW.
4 1 bringent kainen lone A. kainen! klain J. dem!
den BH. dem herr en! EFSTV\·I.herczen AJKLQRCDG.
nicht ldeleted LJ hairnbringet LFt;O.
5 ¢ Prudencia. Merck melibeus / dein tochter G.
mit der hilf! BHQRCEFSTVWDG.
6 kumbt wol wider! kumpt noch wol wider R, so kompt
wol wider D, so wirt jr nichts an dem leben G.
das! Unnd ob EFSTVWG. tod! gar todt DG.
7 darumb soltestu dich dannochl noch dennocht
soltest dich darumb A, dannah solltest du dich JKG.
dannoch! O~FSTVW. nit also! also nit AO, nicht als
gar F, nicht so ser G. wlistenl unsinnen L, ybel
gehaben EFSTVW, wasten und beki.lmmerenD, kUmeren G.
8 haydenisch! C, wyse EFSTVW. es ••• Seneca! Seneca
der haidnisch maister [omitted GJ spricht ARG.
der weyBr Der wiczig oder weiB man DG.
9 vor verlierung QR. verlieren J, verlassen TVW.
oder seiner frewnd! QH, oder frand AW.
10 wurdl sich L. nicht! mit nichte DG. er! Aber er DG.
zu gleicherweyBl P, glycher wyse BFSTVW, gleicher
maBe L.
11 dem! den eDG. DeB er auch taglichen R. wardtl
wartten muss A, warrten ist CEFSTVW.
142
94,12 gut! AJKG. heiligenl gtittigen JK, gedulltigen G.
13 Darumb so! Darumb JKR. \'1ilich! rat jch dir G.
lassest! verlasest R, we Ltest lossen EFSTVVJ.
14 aller! JK. schierst! erst .:,FSTV\'/, pelldest G.
mtigst1 mligest und klindest D, ktindest und miige st G.
So wisE das PR.
15 duI das du AQRElj'STVVI. dazl es JK. daz nicht langl
es ~lit kanst F, dz nit lang kanst QR. es nicht lang
treyben [getriben A] kanst A.~STV\y. treyben!
getriben KLNQR, angetreyben P.
16 verzert und gar zfinichten G.
17 das dritt Capitel in red O. Melibeus da antwort N.
18 siehl ESTVW. in einem solhen! semliehen EF,
solliehen STVW. laid! beid TW. geziehenl encziehen
AJKEFSTVV1, ziehen G. von! das ist EFSTVW.
19 und elagen smerczen P. und! D. Nun! G. dochl NO.
unser herr! unser her cristi Jhesus R, unser lieber
herr FG, Cristus STVW.
20 zeherrte! weinet P, Zacheum ~STVW, Zacheum seine
gate fretindt F, zaheret tiber in G.
21 Prudencia anttwlirtl da antwurt prudencia
l]>rUdeneiana pJ LPO, Antwort Prudeneia NG. und
sprach F. massig LOQR.
21-22 anttwtirt ••• underl spraeh ain gemaB waynen
[waynung KJ under den JK. gemesses waynen und
elagen under! gemessiges clagen [weynen v] und
weynen der EFSTVW.
94,22 under den (superscript L] betrlibtten LG.
zliweinen [deleted] zliweren Q. es ist! Es P.
23 aLs l G. sand! STVvl. snrichtl dixit R, saget STVitJ.
jn! an K. einer sinner R.
24 epistel C:.FSTV'w.
25 die ••• denl H. dal J.
25-26 den, die sich ••• wainen! den frowenden und
wainen mit den wainenden AQRC;..:FSTVvJDG.den, die da!
den da [,'datideleted] die da N.
26 Es spricht auch Tulius! Tulius spricht E,
Tulius ein heydnischer meyster spricht F, Tulius STVW,
Spricht Tulius G.
27 des! eins P. rechten 1 eygen :~STVW. es 1 er o.
95,1 trawrig sey! trury EFSTVW. des! dem QR.
widerwerttigenl bBsen STVW.
2 schreyen I trawren CEFSTVVI. schreyen wainen AKR.
und wainen I STVW. viII JIL~FSTVW. zeher 1 trechen
PREFSTVW. das 1 &STVW.
3 gerechten C. diel JKLREFSTVWG. zuhaltten ist! JK,
zu haben ist N, ist zuhaltten BH, ze behalten ist R,
halten ist STVW. istl G, deleted L, ist erloubt EFSTVW.
4- die! AJKPNBHQRCEFSTVWDG. leret unns! STVW,
lernt una OFDG. undl STVW.
5 drlickenl trube LP. verlettrest J. deinenl den QRDG.
5-6 in dem verliren dyner frUnd STVW.
6 so sollen! sy s81len FSTVW, Du soltest G. siel
EFSTVWG. nicht schreyen mit! mit schreyen nit 0, nit
schriget QR, mit schreyen C. mit! noch AJK, und Ll~STVW.
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95,7 dar umb repeated N. so soltul du solt G.
die 1 AKPEFSTVW.
8 gar! OD, gancz EFSTVW. uBtreiben! trieben EBTVW.
wenn! STV\lI,Job L.
9 Jheaua Syrach! cristua F. Syrachl ESTVW, sprach
[deleted] Syrach H. es spricht yhesus Syrach ~~.
auch spricht P. dottet! tSdt die eEFSTVW.
10 an jrl an yne NO, Dar in P. Der selb spricht! ERG,
Der selb AN, DeI'jm seIber LP, selbe der selbe QR,
selbig spricht mer e, Ouch spricht er mer EFSTVW,
und spricht meer W.
11 macht ein! Macht der Macht jm ein L, macht ist
ein P. plucendes! hopffendes F. ain! aber ain ACESTVW,
Wann ein P.
12 trucknet! betrubet PN, truckett, JKBH, trlicknet
auB eEFSTVWG. trucknet das gepainl trubt betrubt
C'trubtll deleted, "betrubt" superscript] das leben L.
12-13 Darumb spricht Salomon! Salomon spricht STV,
Salomon W.
13 als1 G. schab! staub N.
13-14 schadet ••• alsol dem gewannde und der wurm
dem holcz schadet also JK. die wlirme DG.
13-15 als der ••• Salomon! R.
14 also "1" superscript B. dez menschen! dam JKP.
15 Salomon spricht [IIspricht" superscript LJ JKLC.rEFSTV1.v.
"der weyP.1Iis meant to translate IIjustum" (Sundby 4,22).
ist! wz QR. vil! EFSTVW.
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95,15-16 d3r weyB ••• aber! ist sere traurig gewesen G.
16 was! wann J. jm! nun D. beschicht AJKC, beschach QR.
17 von dem! von ALPCEFSTVvlD, vom BR, mit QRG.
nichts! aber nit EFSTVW.
17-18 das den weysen betrlibe! daz sich der weyse
betrlibeL, den wysenn-:FSTVVI.
18 er! QRDG. auch geleich CEFSTVW.
19 Als geschach! Also tett AK, Als tett J, Als
geschehen ist G. an dem Job! Job AK, dem Job JLPCEFSTVW,
am dem Job D, eim QR. da er! Do d(:rP, der da N.
und l LPbO.
19-20 und all ••• dartzul hauss / vihe / und alles
dz verlor / auch G.
20 allseinl TVW. trubsalung BH.
20-21 an dem! am EFSTVW, an sinem P.
21 Der bestundl De bestand er AJKC, Der bestunt
dennoch C'dennochll superscript] L, Der selbe
stlindeQR, do stund er EFSTVW.
22 dank! genad AJPBHQRCD. und sprach! QR, und
sprach also C. gegebn ALCW. herr! E.
23 widergenomen N, gentimenPV. als est als AJKQRC.
gefiel! gevellig ist AJK.
24 beschechen AKQREFSTVW. der sey L. gesegnet!
genet w.
25 Derumb lieber Melibee CEFSTVWG. vill EFST~v.
26 oder von verlustz wegen A. von 1 Ii;STVW.
wann das! BHQRCDG, wann AJKP. wann das daz ldeletedl
da L.
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95,26-96,1 das geschehan ••• werdenl von [omitted Vi]
trauren nit verwandlet mag werden / ist unniicz
schedlich und ein schlag des herczen EFSTVW.
27 beschehen AJKC. das mag! es mag QR, und C.
das mag von marginal L. das mag von trawrenl von
trawren mag es BH. das mag von trawren nit
verwandelt! von trauren nicht verwandelt mag H~,
wann trauren nicht verwandelt mag DG.
27-96,1 von trurikeit wegen nit werden verwandlet QR.
96,1 mag [deleted LJ werden Le. deB frewen BH.
2 hat 1 ere hat L. dann! \vann EFSTV.
4 was sein sun tod JK. sein sun tod was BH.
sun! frindt oder sRn EFSTVW.
5 verloren hast ainen gliten sun O. einen gutenI
dynan L. sun I frlindt EFSTVW. hast verlorn K.
6 aynen sulichen sune ["aune II marginal] L.
Saneca! Seneca spricht [dixit RJ AKLPQRCESTVWDG,
Seneca der heyden F.
7 nichtl EFSTVW. dz so ee P. eel dir L, er QR.
zuhasse [zahauB 0] kumme JOCTVW. dar schmertzl
traurikait J.
8 furwarl JK, in war R. dyl L.
8-9 furwar ••• welte! soltu die trurigkeit dyser
welt von dir schlagen EFSTVW.
9 das! QR. sanctusl STVWG.
10 jnn ••• Keranttenl JK. and ern I A. senndW1g1
epistel CEFSTVW. gein! zu den PCEFSTVW, gegen den DG.
14-7
96,11 1 Der welt w. traukeit C. die wurckt K.
die! und die R, Aber die G.
12 rew der! ruwende EFSTV.
13 nach der! darnach NO. nach der selben trurikeit QR.
der I ir JK.
13-14- nach der stellen tag und nachtl nacht und
tag darnach stellen C, tag und nacht dor noch
stellen ~:Jl'STVW.
14 stellen! trachten G. nacht und tag AJKLPQRD.
wennl dann ESTV. die! si AJK, die selb trurike1t QR.
wurdet verkertl wlircket QRDG. verkert! kert JKC,
gekert LPNEFST~v, bekertt BH.
15 unnser herr! unser lieber herr H, cristus RCESTVV1,
cristus der herr F. spricht! melt STVW. in dem! im
CEFSTVW.
15-16 als •• • frewdl N, das vierd Cap in red 0•
16 ewrl linser QU. traurikeyt wirt gewandelt L.
verkertl gekert KPQEFSTVW, bekert EHR, kertt DG.
Darumb! Dor von EFSTVW.
17 auchl C.l:STVWG,der weiS F. Salomonl her salomon LO,
der Salomon APND, seniea und Salomon mit jm R.
weysenl weysheyt L.
17-18 da trurikeit repeated R.
18 toren, dal totten da J, toren ist da LQRCFSTVDG.
f'rewdl f'reiibV.
18-19 und ••• frewd 1st! BH. fr8ide wonet EF.
14-8
96,19 Ea spricht auch der Job! Job spricht ouch
(II ouch II omitted STVWJ EFSTv\tJ. auch! G.
der Job! Job ~~C, der dultig Job DG. viI besser QR.
20 waynhaw.Bel wainend hus AJKQRCDG, "haws" marginal L,
bett hlisBP, huB des weynens EFSTVW. dannl wann AQRD,
oder traurendens / dann F. jnn das hawB der
gesellschafftl in torochter gesellschaft hauss J,
der geselschafft halisK. gesellschafft! fraden 0,
gesch~ft DG.
21 antwlirtt! antwlirt und sprach REFSTV\rJD. antwurt
seiner hauBfrawen e, antwurtet der Prudencia G.
gesprochen! geschriben 0, mir gesagt G.
22 das ist war und nutzl ist war J~STVW. mein! JK.
trnbt F.
23 das czwingt LOR. michl JK.
25 Prudencia sprach JK. Prudenciana P.
25-27 I Prudencia sprach so versuch dyn verwanten
frlinddie du erkennest [und die w]dir getruwe sein
und beger EFSTVW.
26 und die deinen getrawen, die duI und die du
(die du dir PQR] getrtiwe erkenst AKPQR, und die dir
getre~ J, und jn dy du deinen getrawen L, die du
deinen getrawen BHD, und die du in getrewen G.
26-27 deinen •• • landleutenl du erkennest dir
getre~ sein / von den freinden und lauds le*ten c.
27 und von lanndtle8tten JKR.
97,1 die! J. ires rats tiberdie geschiohte [dyner
dochter EFSTVW1eEFSTVW. der 1 !rem JX, dem n,
der selbigen CEFSTVW.
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97,1-2 und was sy dir raten darnach thR G.
2 so richte PNOBHCD. 'vlennSalomon! \lenn der
Salomon ABH, Salomon J, wenn herr Salomon L, wenn
der weiE Salomon CZFDG. hat gesprochen! spricht
AQREFSTVvJ, sprach J.
3 mit! nach o. gerewenl rewen AJKLPCEFSTVV1G,
"ge_" superscript L.
3-4 das flinft Capitel in red o.
4 r·1elibeusberuffet 1 Melibeus der sannt [besannt K] JK,
Hellibeus der berUfft P, Der ~'Ielibeusberuffet NBHQRC,
Unnd Melibeus der berlifft D. Melibeus! Melibeus
volgte syner huBfrawen unnd .SFSTVW. volks!
dez folcks LEFSTV\iJ,sines volckes R.
5 wundartzat AJKQRCEFSTVW. und! REFSTVW. und repeated P.
buch artzatl EFSTVVl, bawcharczt AKDG.
5-6 alt lewtt und jungl alt und jung lutte AKQR,
alt und iung leUtt und J, alt und jung L, jung und alt P.
6 vil nachgepawrenl vil nach pauren KOFSTVWG, und vill
nachpuren R. ertten! rieten P, yrtten [deleted] ertten N.
7 von forchte wegen NOCEFSTVWDG. undl K.
8 diel und LPNO. waren sein frewnd worden! wUrden
sein frtindAJKEFSTVW, waren sein glitfrewnd worden D,
wurden sein gat frlind G.
9 Auch so komen H. vil! villeit o. augen diener!
arger diener J, eigeldiener o. smaicherl zRschme,cher C,
schmaichler dar EFSTVW.
9-10 Es kamen auch 1 Darztivi.
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97,10 auch! auch dar AJK, auch viI QR. gaistlichen!
geischlichen und welclichen R. rechten dar EFSTV.
nun! JKCEFSTVW.
10-11 die alII aIle dy L, die ~.:FSTVW.
11 gesampnetl all sampt K, samelt N, besamlet QR,
gesamelt CSTVWG. waren! wurden OSTVW. er jnn! in
Melibeus G.
11-12 jnn ••• ordenlichenl [den LJ ordenlichen
seyn sache LP.
12 gar ordenlichen CEFSTVW. von jnenl AJK, von den L.
12-13 von jnen daruber! da [omitted STVW] von
ynnen EFSTVW.
13 daruber ratsl jrs Raucz daruber A. und nach
sinem willen repeated Q, 1 G. da! OEFSTVW.
13-14 da ••• sachel QR.
14 die sachet dy L, sein sach H. zestundI LBH.
von stund nach seinem verm8gen G. zestund zurechenn!
und vermeint die von stund an ze rechen e, unnd
vermeynt von stund an die sach [za richten oder EFJ
za rechen EFSTVW. czR rechten DG.
15 das vj. Cap title in red O. Des wundartzat ratt
title QR. ein wundarczt auff C. gRter gunst DG.
und mit LP.
16 dar anndern! seyner lere und LP. seiner kunst!
AJKEFSTVW.
17 wundartzney W.
18 denl yn EFSTVW. yedem man o.
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97,18-19 yederman ••• schaden! niemant schedlich
seient TVW.
19 nutz ••• schaden! nticzlych und nyeman schedelychen
sygend EFS. oft OCFSTVWDG.
20 ! darzli dz jn beden teillen der kriegen llitt QR,
zB.kryegen das die lilt[menschen FJ zR beiden sytten
EFSTVW, jn kriegen das K. dasl P. von! DG, auff C.
21 zu! AK. beyden teyln wunten leuten raten L.
raten s@llen G.
22 ir mit! in mit BHQRCDG, mit ynnen durch EFSTVW.
haben stillen CEFSTVW. Darumb! Davon C.
23 80 fligt QRDG. krieg und rach zuthlin! zlikryge
und zu rachung ["und zull superscript1 L. und rach!
noch P, noch rach EFSTVW.
24 rechtem! TVW. tag und nacht Cj~STVW. lugen!
warten L.
25 wollen! EFS~l. die! ay WFSTV.
25-26 wollen ••• Gottes! sie mit der hill! gottes
gesund machen AJK.
27 das vij in red O. Des buoch artzat ratt title QR.
Nach ••• buech! Dor noch stund uff ein bruch EFSTVW.
so! AJKQRC, da ODG. do stund do uf! P. ein! ein
ander dz wz ein QR. pauch artzet KD. bawchartzt ouch A.
98,1 und mit willen HQDG. seiner kunst! K.
1-2 viI nahett dassalb! gar nachet als dar selbig
obgenant arczet EFSTVW.
2 nahett! nach AJKQRDG. dasselb! dez selben gleichen L.
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98,3 allel J. beraitt sein zu! gern ~FSTVW. das pesst
deiner G.
3-4 deiner tochter zeraten AJK.
4 gespr(~chen CEFSTVW. von 1 vom QR.
5 auch von! AJK, auch D, von STV\v.als unser QRG.
6 kunnst und lere CEFSTV\v. dem! ainem AJKW. dem
andern EF.
? 1 andern widerwertigen STVW. Also soltu gedencken
die sache zu schlichten mit gut NO.
8 das viij in red 0. Der nachpuren ratt title QR.
Darnach! Dar umb Nt Darnach da R, Nach dem da C.
Nach dem stundent uff syn EFST~4. nachpuren OQRCFSTVW.
9 waren gewesen! gewesen A, waren gewest N, gewesen
warend QR. u.id die zR gnaden G. kumen warn L.
9-10 die schmaicher und dy! schmeichler und EFST'N.
10 und dy augen diener! die eugeldiener 0. dy! QRCDG.
11 auBwendig CEFSTVW. mit! G.
12 geb~rden gar DG. das zustlind! zestund das
AJKLPCEFSTVG, das von stund 0, zu [von EQ stund an
dz QR, zestund W.
12-13 das zustund zerechenl das zustund rechen N,
zustlinddas er es solte rechen BH, zestund das
zerechten D.
13 den krieg! zekriegen J. an zefahen O. angreyffen BH.
14 lopten! viengen an unnd lobten DG. wie er reich
were BR. wie mechttigJ TVW, und machtig und JK,
auch wie machtig R.
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98,14-15 wie reich mechtig und wolgeporn er were A.
wie reich wie mechtig wie wol geporen er wer o.
reich • • • und! vil L.
14-16 reich ••• er! er geselle P.
15 und wol er barren wie viI frunden und glitter
gesellen R. gesellen und fre~d C. gutter frewnd
und geseIIen! frlindEFSTVW.
15-16 wie viI ••• hett! [und J] wie viI er hette
gliterfrund und gesellen (gSnner A] AJK.
16 alles! alles das JQRG, das O. das dar zu gehorte R.
16-17 und ••• widertaile! EFSTVW. seinem widertail
zugehort AC.
17 wirdikeit P.
18 das viiij Capitel in red O. Dess geistljchen
mans ratt title QR. Aber da QR. weyser! weiser man O.
weyser gaistlichs rechtensl weyser gerechter man L,
weyser gerechter geistlicher man P.
19 und mit LP. ratt und hayssennl haissen A, hill!!
und ratt J. geheyB PN. der vil was! W, dero gar vil
was A, dcr da vil was NO, deren vyl worent EFSTV.
20 dingenl J, worten EFSTVW.
21 unrechts! rechen QR. und von I den krieg an
zefachen von R, und EFSTVW. von des unrechten und
grosser o.
22 boshait wegen AO. die da STVW. newlichen! AJKW,
yetz nliwl1ch QR. ist geschechen [beschehen QREFSTVW]
PQRCEFSTVWDG. beschehen 1st J. 1stl N.
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98,22-23 und mochtten ••• geschehen! LP. mochtten
davonl W.
23 davonl dor uB EFSTV. jnt jn in R. beschehen
JQREFSTVW, m~chten geschehen G.
24 darumb schwar' A. darlimbI JK, umb EFSTV\v. jr! sy P,
er N, wir QR. nachpawren KOHQRFTVWG.
24-25 nachgebawren und z{ibaidentailn gewaltig und
reych sind A. seind ••• und! und [omitted w}rich
und mechtig lund FJ ouch EFSTVW.
25 zR bayden taylen reich und machtig sind JK.
beden seitten P.
26 von! P. ander sach wegen! sachen JK.
26-27 die nicht ••• dirt so yecz zR melden und
["zftmelden und " omitted TVW] zH erzelen nit not
synt Wir raten melibee EFSTVW.
27 yeczo AJ. ietz KBHQR. ze melden und erzelen C.
yetzo za erzelen seind G. dir Melibee C.
99,1 deinl die QRCEFSTVWDG. das dir jr JKBHR.
und repeated Q. ir! AQRCEFSTVWDG.
2 bescheydekeyt N. dirl JKHEFSTVW. geschadenl
schaden JKSTVW, zu schaden kome noch QRt gegeschaden F.
kBnd noch mag AOEFDG.
3 gar fleissiglich TV. behutten undl W.
4 dir! dir aber At aber EFSTVW. getat I that w.
und! und den QRCD.
4-5 daz du den krieg anfahest und die gethat rechest G.
5 kri eg! EFSTVW. da 1 de s EFSTVW. an 1 EFSTVW.
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99,6 wann! AK, dann L. beste N. dez! G. dez kunnen wirI
kunnen A, da kunnen wir J.
7 noch! ouch des noch A. ununderscheidt T. gebenI
gegeben L, nit geben QR. und begeren! Wir begern aber A.
7-9 einer ••• schnelliclichen! LP, uns zuedenken
wenn all subscript L.
8 uns! JKBHQCEFSTVWG. wann! dann G.
9 pa1d undl als pa11d JK. schnelliclichen! AJK,
schnell TVW. zu richten! zerechen AK. wan a1les
EFSTVW. das do STVW.
10 in richtenI in rechen A, in rechten K, jm rechten N,
in gerichten o.
10-11 in richten in suntlich BHQRCDG.
10-12 und ••• richtl und sunderlich schne11igkeit
in richten EFSTVW.
11 schnellikait sUntlich o. er! Der C.
11-12 der paId richtl QR.
12 die menig! die m~ling K, der menig P. schetz!
setze QR.
12-14 jch ••• richtetl J.
13 den furl fUr ES. richter! N.
14-17 Wie ••• geschriben! dorumb verziehen nit
zeschelten ist. Wie wo1 geschrieben stat EFSTVW.
15 ein misfallen bringt R. yeg1ichesl zitlichs NPOQRCDG.
17 ;yedem man o.
18 es machet aber EFSTVW. den weyBI ein weisen man
CEFSTVW. Dartimbl EFSTVWG. wir unns! er sich G.
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99,19 darumb! KLPREFSTV\vG, hierumb A. beraten darumb 0.
das! A. ein wunder P. zuverwundern N.
20 der berat 0. beratung QRCEFDG. sicherste! BH.
sicherst und AJ1GJ, schierst !~0, best sicherst Q, best
sicherheitt H, sch~nste EFSTVW. nuczist! QRCFSTVWDG.
22 ist! LP. richter, der! AJKL.
23 wann! JK. unser lieber herr BHFG. unser her
.'
cristus R_ unser herr! Jhesus STVW.
24 sein! jr BH. hett gesprochen JKEFSTV\v.
25 siehl sieh lang JK. zwlirnett! zwier Vt zweY'mal DG.
26 So wir unns basE den berotten repeated and deleted
second time P. dann beratten! baH betraehten L.
26-100,1 so wollen ••. raten! w8llen wir mit der
hil£f gottes wol raten das n6czlichest EFSTVW.
27 unnsers h,(;rren!gottes JKLPG, gotz unnsers heren QR.
wol nliczIich C.
100,1 und \'101 ratten R.
2 das x. Capitel in red 0. Die [Der R] jungen ratt
title QR. Da stunden uff die! J. tra~reen J, trawen K.
3 und zu ir stercke L. auch zu der! sprachen Lt
aueh der .8FSTV.
3-4 iugent / manlichait und sterck / und auch die
menige VI.
4 wurdenn als getrew frelind W. fre9nd und sagten
["und sagten" marginal] K.
5 Melibey! CEFSTVW. auch seiner geburt W. und! G, auch F.
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100,6 seines gewalts lund vil sch8ner lieblicher
wort unnd rieten das auf! der stund on alles
verziehen zR rechen die thatt \'le seins! des JK.
zuszund! von stund P, von stund an 0, uffstund EFSTV.
zu rechenn! rechen N, zerechten D.
6-8 das ••• beratten! jm za krieg und sein sach za
rechen G.
7 manlichen! JK. an zliheben P. und! und sy F.
straffen BH. auch! K.
8 umb jr vertziehen! und ir verziehen N. und umb jr! J,
und AKEFSTVW. beratten! J, betrachten L, bedencken EFSTVW.
9 Geleich als ein eysen W.
10 ist gemacht [worden WJ STVW.
10-11 wurcket ••• baE! wlircket [man QRJ und be~gt
man baB AQR, wurckt man basB und biegt es Pt 1st
bae zewinden oder zu biegen EFSTVW.
11 wann so ess erkaltet QR. so est so daz N.
wlirdetJ ist LPG. Aisol Also wirt Lt W1rt alsso P.
12 ieczundl yeczo AJKCG, ietz BR, do 1st EFSTVW.
frisch und new A. neUe ist und frichB L. ist! EFSTVW.
ist das richet JKL.
13 vil baB W. so dasl so es AJEFSTVW, das so G.
verczogen unnd gelengert DG. wUrdet! 1st JK. Da! und AJK.
14 sie! AJK. einer! ANEFSTVW. styml stym und mit
waffen LPNBH, stym und mit [grosem R]rliffen QRD,
stimme und mit wftten e, stime und lund mit FJ ungestime
EFSTV, stymm und sprachend G.
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100,15 I also es beschech es beschech [final "es beschech"
omitted JKJ AJK, als ez geschach ez geschach [final
"ez geschach" deleted J L, also es geschach PQR,
also / also / das geschech / dz geschech [final
"dz geschech" omitted EFSTVv/] CEFSTVW. zliletzste
at end of a paragraph Q. der ratt werre glitat end
of a paragraph R.
16 das xi. in red O. der vj te ratt title QR.
ZU dem ! Zu CDG, Zum EFSTV. zu dem letzsten! und da QR.
einer uff! urf einer KBQREFSTVWDt uff LP. von I under R.
17 mit gunst der andernI At under [den KJ andern JK,
auch mit gunst und willen der andran siner mit
gese11en R. gonst und willen WG. zaigetl czwang LP.
18 seiner hennde! der henda AJKRCEFSTVWDG, den
henden Q. undl W.
19 die do sprechen [schreyen w] EFSTVW. also!
AJKQRCEFSTVDG. die! J, unnd doch W. dy dy der crafft
der sache L. der krafft! P, die krafft JOESTVW.
die wort der krafft F.
20 nit enwissend QR. uber a1l1 AJK.
20-22 uber all ••• hat als! was von rach oder krieg
komen mag. das mu! haben EFSTVW.
21 die! der JKLP. dar krieg und die rach A.
22 ala! JK. derl er JK.
23 anfangkl AJK. einem! eim TV.
24 awerlingl beswerung At schwer LPNOCEFSTTIv. oder
nymmer! EFSTVW. flinden! gefundan JK, befunden EFSTVW.
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100,25 viI! ouch viI EFSTVVI. an dem! am K. des
superscript L.
26 vorl von DG. dem! irem ~FSTVW. ende des kriegs AJK.
armfttund arbeit EFSTVW.
26-27 und armtit ••• leben! arm8t ellendt [altent KJ
oder ir leben ellendikliahen JK.
27 ellendiclich! etliche EFSTVW. nichtl nit
superscript L.
101,1 schnelligclichen undl STVW, so snellenkliah und QR.
und gechlingen! AJK, und geelingen T. gachlich und
snelliclich o. und gechlingen dartzue! und [deleted]
zu gleich [deleted] richten noah [superscript] L.
richten der zliYlent nticzP. dartzuel R. zu! EFSTV.
2 fursichtikeitJ fursichtikeit der [superscript]
leut L, flirsichtiger lelitP, flirsigkait G. berates
~Ibe-IIerased] L.
3 groBer! gftter JK. guts ••• sorget sorg [omitted STVW]
und witter betrachtung BFSTVW. sein! dy LP. solt und
wolt R.
~ mit der A. sie! sie aber mit lauter stimm gar F.
nahendl AJKNG, noch PD, gar nach QRESTVW. allsampt!
allsamen J. all gemainklichen G.
5 grosser [omitted STV] ungestUmYkeitt RFSTVW.
wider jnt QR. ee das er JK. diel sinne R. wort I red W.
enndetl wire ennden FG.
6 auch! AJKG, auch weyter F.
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101,7 zlihoren wil P. das vergeuB K. dz glisse auch
nit usB QR. geuBestu ["-estu" erased] L. rede! wort
EFSTV, unntitze wort W. wurde! wir P.
8 als! alles J, also TVWG. unstumlichen! Gt
ungestlimlich AQRSTVW. uber hept! erhebt At uber
hoet L. in deiner! dein L, in der P.
9 Dein! wann dein F. ungefellig! ungesellig 0,
nit ungevellig Pt ungefellig jn unsren oren R.
9-10 ungefellig ••• geben! nit [deleted1 gar
(superscript] unfellich darumb wirt kein gehorde
dir [superscript] gegeben L. kain gehor wirt dir
gegeben A.
10 geben! geben das bist du wol haren F. Wann du
bist geleych dem A.
11 wainenden! wiettenden 113TVW, frayssumen und auch
wtitenden F. Jhesus! Cristus STVW. Syrachl ESTVW.
Jhesus Syrachl der herr Jesus cristus F. spricht! F,
sprach QCEFSTVWD , dixit R. jm! in dem AQRCJ<::FSTVDG,in \'1.
12 ein ungefelligs gedonel ungef'elliger don 0, ein
ungefelliger thon TVW. ungefellig R. Aber Arestoteles G.
dixit R.
12-14 This quotation from Aristotle is interpolated;
see above, p. 34.
13 auch deleted L, 1 BHG. jn dem! im W. Der weiB
man G. wol der straft EFSTVW.
14 werd! wirdig R. diel CD. dezl der ALQRCEFSTVW.
das xij in red O. ~ Die antwurt des sllten weysen
manns title G.
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101,15 alt weisse PEFSTVVlG. jm superscript L.
15-16 der [die vi] gehOrde und wort EFSTVW.
16 er also CEFSTV. unweyB! unweis und JK, weise dcr P,
unweiBIich CGFSTvvIDG.
16-17 der U'\,l'.:ysejL .frevelkeyt L.
17 frevenlicheit EFTVW. enpeiten o. gebeitten R.
18 mag an R. ratte! tag STVW. mag keinem ratte nicht!
mit keynem ratt N. nicht! AJKJ~FSTVW. gefolgen
AKQRCEFSTV\'lDG,volgen J, nachgevolgen LPO.
18-21 l<un... ist 1 EFSTVW.
19 das das! das AJKLPQRDG, das es c. war ist der
ratt R. das die! waz die L, da die Q. m~nige des
volckes DG.
20 redett! spricht NO. dann nit, so des! ab ez wol
nicht der L, doch nicht so er der P, da nit so eBR.
21 nUczest s~ P. altl EFSTVW. weyS man I JK, weie
und wiczig man G.
22 grossen schanden DG.
23 auch! joch auch D. vil da C. diel ander die QR.
23-24 die haimlich in die oren Melibei anders rieten o.
23-25 1 Es komen ouch vil dar [ltvil dar" omitted STVW]
die dem Melibeo heimlichen [omitted w]ander wort
inrunetten Lein raumeten TV, ein sprachen w]wan
[dann w1 aye offen11ch reden wolten und ercz8gen EFSTVW.
24 haimlichenl R, heimlich superscript L. red ten
haymlich J. dann sie1 daz sy nicht LP.
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101,25 und sie [superscript] auch L. auchl AG.
offennlich! AJK. ander-e erzeigten JLPNOEFS.
26 das xiij Capitel in red o. Melibeus stilndut!
title QR. Da! Und da QR. sahel sprach ein wil nitz
und sach R.
27 erkant das jn ryte [lldas jn ryte" marginal] L.
viI den repeated P, viI der ESTV. den mereren
taile! L, der merttel teille R. taile! tail genaigt
sein A, taile under in JK. IIvilden mereren taile"
is here presented as a translation of "vigint1
partes illorum" (Sundby 11,9).
102,1 gedattl sach JKQR, tat OW. den krieg manlich AJK.
manlichl n~mlichen W. treyben! volenden EFSTVW.
2 und! Aber EFSTVW. Melibeus! er AJK. hUb an und
lopt R.
2-3 Das ••• Seneca! als Seneca spricht AJK, und ala
Senica dixit R.
3 woll BHQCEFTVWDG, er S. erkannt Senecal bekant
Seneca und [der superscript LJ spricht AlB LP, kunt
Seneca Q, erkant Seneca / der apricht CEFSTVW.
3-4 das der! der toren und deB QR. das ••• schierl
bald gehellen des der ein ding gern EFSTVW.
4 der! AKPBHDG. das er das schier thutl J.
schier thut! liecht zebereden 1st QR, paId thut G.
5 Dal So LNBHCEFSTVW. sich! EFSTVW. achickt sich KL.
5-6 Do eylet Melibeus und schicket sioh zR kriegen /
und richtet zR sein ungeschicklichait. Do het G.
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102,6 dem kriegen QR. zu! EFSTVW. zftriehten D.
gesehieht EFSTVW.
6-7 Da prudencia nU [nU Prudeneiana pJ erfaren hette LP.
? Prudeneia sein hauBfrau CEFSTVW. sehiekung! und
schickung K, da geschicht L.
8 gesehribenn! an STVW. zu jm! CEFSTVW, da zijjm L,
zu melibeo RG.
9 dieh! dir F. durch! umb QR. mein! dynen N.
alsol SO P. nit also JKEFSTVW.
11 Als ••• sprichtI G. Als! also W. Alphunsius! EFSTVW.
12 jemend KPNOQR.
13 wann! von BR. dir lang! dein lang AJKLFNO,
lang dir EFSTVW.
13-14 dez ••• lang! H.
14 libels[deleted] glitten Q. so tlircht dir lang
der veind B. flireht! flircht ich das 0. dich! ioh
LEFSTVW. der! die STW. Lang] AJP, und [superscript J
wart dein lange L, verzich nit lang EFSTVW.
15 rechen! waschel [subscript dots to mark for
deletion] rechen L, rechten KPNOTVWDG, wachsel QR.
ubels! libelshab O. Darumb laa! Darumb 80 lasS P,
Darumb haa in nimmer und laa O. zorenl eylen L, sinne P.
15-16 laB ••• auch! lieber Melibee laB von dinem
zorn wilt du anders [ omitted wJ mynen rat EFSTVW.
mein ••• haben! und hSr mein rat auoh G.
16 lieber! AJK. nit! OC. hierjnne minen A. haben!
haben versmachung der frawen Q, haben so jlle doch
nit R.
1M
102,17 written vertically marginal A, 1 KLPN, das x111j
in red O. Von before title JQR. Prudencia genannt
after title G.
18 Mel1beus anttwurtt repeated BR. Melibeus der
antwort Q. Do antwurt Melibeus G.
19 uber all! uber hopt R, gar G. wi1 haben BH.
haben! falgen LP.
19-20 von vy1 sache wegen nit haben wy1 EFSTVW.
20 each! NO. ist! AG. wann! EFSTVW, die wann O.
21 von ainem yeden man O. fur einen! zR eynem EFSTVW.
22 geschecztl geacht A. so! ob JK. so ichl unnd
wurd EFSTVW. mit! durch EF. minen synnen ADG.
22-23 mit ••• wurd! von minem sinn STVW.
23 wurd! EF. nun! mu AJKQRDG. a1s von AJPNQR.
a1s! EFSTVW. lewtten! menschen F.
24 worden 1st R. andere I .ij. S. sach! G. wenn diel
von den QR, ist Dorumb das die EFSTVW, so die G.
als boB BHT, also bosE QR.
25 daz von jn kein L. gefunden BBEF.
25-103,1 das der Salomon beweyset! Als Salmon
spricht AJK, das her Salomon bewaist LO, das der
Salomon wist QRCD, das weiBt [beweiBt FJ Salomon und
spricht EF, das spricht Salomon STVW, Salomon spricht G.
103,1 von! Under EFSTVW.
1-2 gefunden [funden PCDG) ein gUten LPBHCDG.
kain gHte funden [fundef.f EJ AKEFSTVW.
2 ge!unden BROD.
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103,3 Die dritt [.iij. ST) sach [omitted GJ ist
ABHQRCEFSTVWDG. das ich! wenn ich OEFSTV. \'lann
lebte ich W. rate undI W.
4 nach! R. nach deinem! A~::'FSTV'I'I.
5 und! G. wurdt gesprochen! sprech EFSTVW, wurt
gebrechen min will und darzli gerett R.
6 das mitl das doch mit RD, doch mit G. das doch
nicht sein soIl A, das sol nit sein [all in
parentheses TVW] JKCr~STVW. Jhesus Syrachl Cristus
EFSTVW. dixit R.
? sie1 es ES. jrem! synem ES.
8 und Salomon spricht JK, und her Salomon spricht LO,
nun spricht ouch der wisse Salomon R, Auch spricht
Salomon 0, Salomon spricht EFSTVWG.
8-13 hore ••• kinder! Gib nit gewalt yber dich in
dynem leben. dynem wybe / kindern brtidern / oder
frlinden freuden F • Es 1st besser das dir die kind
lugen in dyn hend dann das du ynn·.m dor yn lugest EFSTVW.
9 alles! das J. yolk und A. kilohen R.
9-10 deinem san und deinem yolk oder deinem brRder
und deinem frund K.
10 oder deinl dein A, und dein J. weibe oder JQRDG.
deinem bruderl dynen kindcrn N. oder deinem frewndl
deinem yolk oder frunden A, und frUnde QR.
11 nit! p.
12 weger I beaser AJKQRCDG. diel de1n LQR. in dein
hennd marginal Lt I AJKPCDG.
166
103,12-13 das die kind in dein hennd ltigen, denn das
du BR.
13 dui N. mUBest lligenl lUgest BHQRDG. lugen
erased L. deiner! der JKPt; OC.
14 So ist die fierd sach die R. vierd! .iiiJ. ST.
sach! G, saeh ist AJPQFSTVl. das ich de:i.nenrat hett!
hett ich deinen ratt AJKC, Volge ich dynem rat EFSTVV/.
15 den rat! die rate CEFSTVW.
15-16 biB zu der! bis [uncz EJ ut! die Cain J]
AJKCEFSTVW •
16 das er! das es JP, das der U:, das sy CESTVV/,
biB das sy F. ist! seind C. dz aber von dir QR.
16-19 das von ••• wayE! und verschwigen die Frowen
allein das [das das FJ sy nit wyssen EFSTVW.
17 kant mag G. stet! ist P. rede deleted L.
17-18 viI ••• allain dasl die fraw alla1n das kan o.
der ••• verschweigenl die trauwen nieht konnen
versweygen dann daz L.
18 kan allain das verschwaigenl kan allain
versehweigen BB, versehwigen kan R. das das sie C.
19 enweyB N. funtttl .v. STV. 1st von JQRCEFSTVW.
20 mayster die da spreehen CEFSTVW. so uberwindent CEFS.
weybl frawen O.
20-21 der mann Qat ire mann CEFSTVW.
22 Prudeneia antwort title J, marginal title A.
das xv. Capitel in red O. Wie prudeneia dar utt
antwort und mit uriob sprach (antwort Melibeum RJ
title Qa. Wie (omitted G] Prudencia antwurt darautt
mit urlaube DG. Da Prudenciana P. undl und gar O.
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103,22-23 nun ••• gehortl Prudencia gUetlich unnd
weiBlich vermerckt G. rede ••• weyBlichl wort
weyBlichen und vleyBiklich JK.
23 gemercket und! A. verhortt und gemerckt QR.
gehorer c.
24 einsl NOEFSTVW.
25 also! DG. die duI du N. fur dich hast! hast fUr
dich QR, hast fUr EFSTVW.
25-26 genomen hast AJKL.
26 meinen rat K.
27 z{iverantworten JQREFSTVW, zu verantworten [liver-"
superscript] L. nit! F. mit ursach ["ur_If superscript KJ
KEFSTVW.
27-104,1 mit ••• das! den raet zuverkeren ob L.
104,1 das dui R, ob du EFSTVW. den halltl hallt den J,
den auch N, denn ouch hart EFSTVW.
2 magstu P. doch nicht lugenhafftig gesprochenl
dorumb nit lugenhafft geheissen EFSTVW. gesprochen
L"ge-" superscript1 L.
3 das von! den mit L. sachen wegen OBH. das mit
rechter sach verwandelst P.
4 Als gaschriben stet! J. Alsl Ala dann CEFS.
stet in dem katho Temporibus mores NO.
4-5 der • • • verwanndeltl JK.
6 wider das nit! nitt wider das CEFSTV, nit das W.
? vonl vor O.
8 ea funden! erfunden Jt E erfunden Rt ee gefunden CEFD.
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10~,9 wenig! manchen L. wissenden C. wann P.
schreyenden! schar der EFSTVW. menig! gemeind der
mangy deB puffels an odd combination R.
9-10 dann ••• ersamsl L.
10 wann! dann D. meng dar! K, viele in den Is= oj NO.
meng der unweys cnI unwissenden J. weysen BHCEFSTVWDG.
nichts! nliczitE, nichtznit F.
11 sach R, sach ist DG. daz duI da du PE, die du
EFSTVW, so du G. sprichest JK.
12 allesl F, als BHTVW. das man kain gutte vindetl JK,
das man keine glittenit finde QR. guttel gate frauen F.
gefinden C.
12-13 man ••• ich! kein gut vor [deleted] jn funden
werde und ich antwort L.
1; deiner ersamykeit! dir EFSTVW.
14 solt C. alsl also EFSTVW. alII die EFSTVW.
15 weisheit L, unwyssenhait EFSTVW. yeden man o.
16 yedenman o.
17 dixit R. von! von dem AJNCEFSTVWG, vom KR.
18 weyshayt L, unwissenheyt FSTVW. sol man I soltu LPNO,
sol BH. wann! J.
19 unczale sind viI gQt J. frawen [deleted1 anczale
seynt gut frawen lsubscript1 L. sind nit gat K. glitt
sind R. bewert mag werden! bewert man AJK, bewert mag
alleyn werden ESTVW, mag bewlrt werden [allein FJ FG.
20 undl BH, Wann J. und wer kein gutte fraw funden!
EFSTVW. gefunden AJKBH, funden worden C.
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104,21 got der herr F. herab! JK, erhab P. von dem!
vom LBTVW. herab zu Marie ACEFSTVW.
21-22 nit komen zu Narie QRDG.
22 nye kommen AJK. hett! het ouch EFSTVW.
natur! natur an sich genomen unnd [repeated F] EFSTVW.
von! in J.
23 empfangen AKHG. noch wer! noch enwere L, noch wer
er PQR, unnd wer ouch nit EFSTVW. von! von einer CEFSTVW.
24 nye [nit QRCD] geporen AJQRCD. Es ist auch JKEFSTVW.
daran! darnach R.
25 zwiffel habe QR. das nichtl wann das JK. hailiger
gfiter JK. heiliger! haimlicher BH, helgen R.
25-26 das ••• sind! eFSTVW.
26 Wenn unser herel G. Jhesus Cristus! Cristus
[omitted EFJ spricht [sagt GJ EFSTVWG. von gtite wegen A.
26-27 der ••• sichl sich der rra~en nach seiner
urstende JK.
27-105,2 nach ••• Magdalenel hat er sich erzaiget
nach seiner urstende [utfstende EJ von stund an den
frawen ee dann den mannen. als [alSo STVW] er erschin
[erschain er w] sant [omitted FTVW] maria Magdalena
nach seiner urstende. Aber [omitted STVW] EFSTVW.
105,1 den frawennl JK.
2 rede da widerl weder rede da N, wider rede das O.
dasl N, als RSTVW, als der wyB EF, was G.
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105,3 der salomon AQRCD, herr [superscript LJ Salomon LO,
Salomon der weise klinig TVVl.hat gesprochen L. under
[den CEFS~J] andren allen AQRCEFSTVWDG. nie kein
g8.tte fraw [omitted \VJ STVW.
3-4 under ... er! Er hab JK. gutte gefunden ABHCDG.
4 hat er kain gutte fundenl AQRCEFST~vDG.
kain gutte 1 keyne LPN. gefunden BH. aber I EFSTv\v.
4-5 so haben wir aber viI gefunden BH.
5 ander letit JKOBH. viI! vii glitter frowen R,
viI gSter EFSTVW. gefunden C. oderI G, Aber EFSTv\v.
der [her oJ Salomon FHO. hat geredt JK, redet da
EFSTVW. der 1 dem JKPEFSTVW.
6 gutheyt L. wenn! Wann es ist EFSTVW. dannl wann A.
6-7 ist dann Got allainI dan allein got EFSTVW.
7 Salomon allein [all deleted] got allein P.
8 Zu ••• dui ZRm dritten G. dal So EFSTVVI.
da [so J] du sprichst AJK.
9 hettest ••• gesprochen! EFS~V. hettest du [Ob du
hettest R]minem ratt gefolget PQR. gesprochen von
dir R.
9-10 das ••• hett! du hettest gewalt nit und ich
hette gewalt Rber dich J.
10 hett uber dich AK. Da tustu mir trevelll du
thust mir unrecht unnd trevel ["unnd frevel" omitted
STVW] EFSTVW. trevel an PR.
11 seinI ea von dir JK, es EFSTVW. dann geben wir
dem allen L. wir geben F. denl PBHQRDG.
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105,12 gewalt uber subscript dots to mark for deletion L.
und! ze ACEFSTVW. bieten JRC. dem! den AKVW, deB QRDG.
wir do EFSTV1'l.
13 so ••• nemen! PBHQRSTVW.
14 haben doch EFSTVW. mugent den ratt halten QR.
14-15 lassen oder halten mRgen AK, hallten oder
lassen mogen J.
16 NBn za ESTVW. Zu dem vierden mal JR. das dui da
du AJKPNBHQRCDG. sprichst AJK, sprichts L, sprachst
PBHQRCDG.
16-18 das du ••• waiSt so du sprichst. Das viler
der frawen allein verschwigend das das [omitted \v]
sy nit enwyssent [Wissent FSTVW] EFSTVW.
17 redenl L. kan allain das! kan allain AJK, nichts
kan L, kan allein das nit P, 1st alla1n das O.
verschwigen dz R.
18 das sie! dann daz das sie L, das PN. zu verstan
als QR.
18-19 das ist ••• frawen in parentheses TV.
19 schwetzigenn leichtfertigenn trauwen W.
geschwRtzigen F. weyben FG. von den der [her 0]
Salomon LPNOOt von den Salomon der wyB Et von denen
der weiS kUnig Salomon W. von dennen [der D1 spricht
Sallomon QRDG. Das do drew Et Das dreU FSTVW.
20 den! eyn yeglichen EFSTVW. vonl uB BHJ~STVWDG.
1?2
105,20-21 die den man uss tribent uss sinem husse
CuB sinnem huB tribend R] dz [erst RJ ist ein bossi
kriegent wib [dZ ander RJ der rouch und [dZ tritt R]
der tachtropffe QR.
21 ain ••• und! Das erst ist eyn b8B [b8B zornigs w]
wib Das ander ist der rouch. Das drit 1st EFSTVW.
und auch dy trauffe LP. das trawff A. von dem! von
den AJK, Darauff G.
22 auchl CG. spr1cht auch JK. spricht Salomon! der
Salomon spricht A, spricht herr [marginal] Salomon L,
king sallomon spricht QD, Salomon der kincklich
proviet spricht R. auch pesser c.
22-23 beBer wand ern jn der wustenung L. zu wandern
in der wustenye N. zu wanndeln in der! wonenn in
eyner EFSTVW.
23 mit I by EFSTVW. streittigenl EFSTVW, strenngen JKe,
schrigenden QR.
24 Du haust mich aber A. aber lieber Melibeus G.
nit also JLPNEFSTVWG. erfunden R, gefunden EH.
wann du waist A.
24-25 du wayst woll N.
25 main vleyssiges sweigenl verschweigan EFSTVW.
mein! AQR. verschweygen AJC.
26 zSm WG. mall JEFSTVWG. da! APF, das O£ETVW, so Q,
als R. du hast! hastu APH.
27 weyb diel frauwen ire EFSTVW.
106,1 dasl JVDG. aber lmarginal] dar zliL.
173
106,2 woltestu aber bosen rat thUn! KREFSTVW. und! R.
daz! BHQRDG. dich! ich dich A. die! JLPBHQRDG,
das CEFSTVW. die weybl AK.
3 darjnnl EFSTVW, oder ymand L. und! oder w.
rietten das in gut! dz jm die glittenriettint QR,
riet das ir gat w~r CEFSTVW. in das J.
4 schelten Q. dixit R.
4-5 es spricht sauctus Paulus! sant [omitted GJ
Paulus spricht EFSTVWG.
5 einer! der andern NO.
6 Uberwunden TVW. von deml jn dem QR, jn NO,
von LBHDG.
6-7 du solt jn ••• uberwinden! J.
7 jnJ mit L. ubell baa F. uberwinden! iiberkomen und
iiberwinden 0, vermeYden CEFSTVW. aber! QR.
8 dixit R. sprichst STVWG.
9 begreyffen! gebent oder begriffot QRCEFSTVWDG.
siel aie die manne Q, die manne R.
10 und das ist BH. und daz den mannen ubel an
zulegen sey L. ist! P. ubel! baS F.
11 die rete! den ACEFSTVW, den ratt JK, die DG.
12 empfahen! erwelen L, uffnemen BHEFSTVW. Oder
magstu BH. Oderl BFSTVW. duI DG. Oder Macht das
verstan werden P.
13 frawen! mann en [deleted] frauwen N. die denl
die dann ESTV.
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106,13-14 frawen ••• leichtverttigenl OH.
leichtferttigen ••• leichtverttigen! leichten frawen
die den leichten JK.
15 zligelichen Q. bedarffst Ldarffst EFSTV]
geleichen CEFSTVVI. solt AJK. darfft P,
16 marginal A, das xvj Capitel in red 0, 1 KP.
Hie nach volget von C. der frawenni J, der frawen
merck also D.
17 Nun merck melibeus die sache R. den underschayd
JFSTVW.
18 magI solO. und repeated S. besunderM10QRCEFSTVW.
19 gfttenANQRCEFSTVWDG. frowen P. und! J%'STVW.
der! il! 0, der selben Cb:FSTVW. istl seye BHTVW.
20 und! und auff zSnemen auch F. erl der L. ist!
sey BHCEFSTVW. zehaltenl zu loben N. Bach 1st RF.
21 der rat! H.
22 oderl und JP, oder aber CF. nun1 im P. nun das
ist das A. gar vil o.
23 garl LFSTVW. und der QREFSTVW. gar swach QR.
istl EFSTVW.
24 gutl vil gat J, ein gut L. funden J, gefunden BH.
Der JacobI Jacob AJKG, Her Jacob der patriarch O.
Der Jacob hat! Als iecob EFSTVW. lob der frawen
marginal in a second hand K.
25 verkomen J, uberwunden NO. erstenl P.
107,2 uber seinen bruder! syns bruders NO. gebrlider J.
brooer Essw AQRCEFSTVWD. such I QRC.c.FSTVWDG.
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1CY?,3 fra"llL, glitfraw O. jrenl die TVW. jre gRt rat G.
rat! redt EFSTVW. irel die J, sie jr K. ire statl BH.
4 darjnne siel da si jnnen JK. wonet! was BH.
dem! der L.
5 sie! die ALPORCEFST~lDG. gewustet! gewyB ZFSTV,
mit gwalt W, verderbt G. walt gewlistJK. gewlisthaben
wolt QR. Abigael hat auch A. auehl FG.
6 iren man Nabal erlost O. Abel DG.
7 des kungs davids AC. den! jn P, in glich EFSTVW.
in getot wolt haben o. da er den walt tSdten G.
dot wolt haben N. Zu! LPBHQRCDG. gleicher! welicher R.
kunigs Also J, des konig davids Also K.
7-8 Zu gleicher weyB dyl Unnd also ouch die liebe
EFSTVV/.
8 dyl L. gutenl TVW. erloBt erhocht A, erhocht
OBHQRCEFSTVWDG. erlost mit irem guten rat L.
9 Inden K. mit dem! J, mit LPO. im reich der
Assueri W. des klinigsAsswery o. Undl AJK.
10 viII EFSTVW. vil guter frawen O.
11 retel redt ESTW. gegebenn BB.
12 sach ist TVW. darumbl do L, das P, warumb o.
13 aufzenemen sind J. und! JK. zehalten AKRFSTVW.
14 deR Got den B. den frawen AJLHQRCEFSTVWG.
15 Got ••• machetl er adam beschftrr [geschSrf JK] AJK.
machetl gemacht LQRD, gemacht hatt CEFSTVW,
hat gemacht G.
16 dal G. gehilffenl gelichen QR.
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107,17 undl BHG. pracht nam G. brach er jm QR. uBI
auBer TW. aufsdem Adam V. uB Adams saite ::00.
18 Even dar uB NO, da von Eva R, daraus Eva G.
also! AJKCEFSTVW, a1s DG.
19 denn mannen B. raten und he1ffen AP. sUllen und
auch ratenn CEF, auch he1ffen sollent und raten STVW.
20 werlt! werck QRDG. ratt und hulffe LNo. gesten PN.
20-21 hi1ff ••• mocht! jr hi1ffe und rat nit mocht
bestan [gestan EFSTVW] AKCEFSTVW, ir hil1fe nit
mocht bestan J. nit mocht bestan LQRD. nit mag
gestan P. m~gen nit besteen G.
21 Es het unser herre! wan got hett EFSTVW. unser
herre! Got AJKC, unser herre got L. menschenl manen QR.
21-22 bosen gehi1ffen geben! beBern gegeben L.
22 hi11ffen JKPQREFSTV. gegeben AJPEF. er nicht rat
von jm! die man nit ratt und hil~f von frowen QR.
dann [marginal] nicht L.
23 wann! so F. kawm gesein magI nit wol sein mag W.
kawml kain J, nieht L, nit kUme N, kam C. sin RG.
gesein kan LC.
24 ist wann J. ist besser! seynt besser LPR, besser
ist EFSTVW.
25 dann gold [Got BH] unnd [oder NJ ede1gestein
und der sin und jr syn 1st scherfer NBH. dann das
gollde JEFSTV. unndl oder O. und das ede1 gestain K.
ede1geste1n under der sonne L. under der sin und ir
sin ist P. ist! sind QRDG. scherpfferl vil scherpffer
und besser J, besser scherpffer K.
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107,25-26 und jr ••• menschenl EFSTVW.
26 Ubertretfen G.
26-27 ein grosser meister R.
27 das! A.
108,3 es spricht Seneca das O. wannl als QR. dixit R.
als! LEFSTVW.
4 NUczit ist ybertretfenlicher [ubertreffen STVW]
EFSTVW. libertreffen P.
5 nichts! nliczit EF. fraidigen! J. zornigen freYdigen C.
einer fraidigen zornigenl dan ein zornige EFSTVW.
5-6 also ••• frawenl NO.
6 Als viI die weyB frawe! Und darumb ein gate fraw
durch truw mocht wolt CWOl FSPVW] EFSTVW. Also vyl
als L. weyB! gUt o. frauwe eylt ["eYlt" subscript
dots to mark for deletion] L. setzet jr laben LQR.
7 grewlich zornig ADG. grussenliCh QR. hail •••
aylletl leib leben und hail Als viI eilt die paS
fraw O. als vil die grewlich trawl Also herwiderumb
[widerumb STVW] die zornig frauw me EFSTVW. frawel
fraw und dYe zornig C.
8 dem tod des mannes STVW. das! es JKL. woll joch QR.
jr! er N. ob das wol jr leben angatl wie wol dz es
[omitted w] ouch ir leben antref! EFSTVW.
9 als! R. der weyS manl JKWt der At dar weyS STY,
der alIt G.
10 messestl niesest ANOQRCEFSTVWDG.
11 obIon O.
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108,12 in! QRCDG, bey BH. einer! einem QR. gutten! K.
12-13 WisB ••• ist! EFSTVVI.
13 ist! L. als dy menge spricht! ALP.
14 ist ein getrewer! eyn gut LP. tre~'rerJ.
Und ein gut! in dem G.
15 auch! G.
15-16 Die hawBwirttin! Es sprechen auch die
weysen ain weyse [weib K, omitted AJ hausfraw [fra'(.lJ]
AJK.
16 husfrauwe NEFSTVW. wirt eyn ALPRCEFSTVWDG.
16-17 jrs manns wirt gebietterin BH.
17 wiltul soltu L.
18 So will ich A. ich wil dir mit K. gotes holffe LP.
19 wider z8gesunthait A. gesundt machen EFSTVW.
20 ! eren der each zS ainem ennde hellfen JKO.
eineml dem STVW. behelffenn BH.
21 das xvij in red 0, Melibeus antwort title QR,
~ Anntwurt Melibeue title G. Do das nun ~omitted LPNBH]
horet Melibeus und (omitted AKLPN] AKLPNBH. Do nun
das DG. das nun J.
21-22 Melibeus spraoh mit [gar RJ frUntliohem
anblioke [brudenoiam R] QR. mit einem frolichen
anpliokel K.
22 einem frolichen! [gar DG] fruntliohem ACEFSTVWDG.
antlitt J. zftseiner frawen Prudencia G.
23 honigsom, einl honig vlsel [honigfeBlin TVW}
vol ~011 E1 EFSTVW. honigsam und ain G.
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108,23-24 meiner sele und ein gestinthait! DG.
24 weyse! G.
25 nutzlichew B. unnd ouch durch EFSTV. durich I vI.
26 so! JK. wissentlichen OBHCSTVWDG.
27 bist und mir getrew! bist ll10, bist und mir
getrew bist BHQRCG, und mir truwe bist ~FSTVW.
sol JKBHQRCWDG.
109,1 wanndeln JK. fursatz! verstan L. will LP.
1-2 weyslichen und! AEFSTVW.
2 rate und nachl mate und J.
2-3 nach deinem! A. nach deinem haissenl deinem
helffen K. nach deinem willen ratte und haissen
QRCEFSTVWDG.
4 Prudencia antwort title QR. Da anttwurtet Prudencia!
QR. Prudencia sprach L. Prudenciana P. Da! G.
5 melibeus 80 QR. die! JXL]~:FSTVW.
6 ! BH. Melibeus antwort title Q. Melibeus antwort AJK.
Da! STVWG.
? 1 EFSTVW, wann ich dich han wann du pist die
weyBhait AJK. dich han QRCDG. und! C. duI LPN.
haissest! bist LP.
8 prudencia title Q.
prudencia QRG.
9 ! QR. jch bini nun J. a1s1 G.
Sy antwUrtt EFSTVW. aie J
10 er! melibeus QR. Melibeus sprach G. sol AJK.
zeige! sag ALP. dochl LP. so ••• doch! Frauwe so
[omitted STVW] zeige du (omitted STVW] mir EFSTVW.
was sey! NO, was ist LQREFSTVW.
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109,10-11 die weyBhait sey A~{C.
11 nutze! EFSTVW. diel .r:;STVW.
11-12 und wie die weyBheit gewunnen werd! G,
und wie si [omitted K] werd gewonen AJK.
12 diss sage mir alles QR.
13 written twice: once marginal, once with text A.
1 KPNEFSTVWG, das xviij Ca. in red 0, Von prudencia
der wishei t antwortt Q, Prudenciam arrtwor-twitter ¢
von der wisheit R, \Vie[omitted DJ Prudencia
arrtwur-t CD.
14 Prudencia antwort AEFSTVVIG. aber Prudencia
[Prudenciana p] LP. Prudencia dye antwort QRCD.
15 underschaidung JK. gQter und bSser dingen A.
und bossen dingen R. der boBen ding! baBen EFSTVW.
16 Die! G.
16-17 Die weyBheit! Si JK.
17 ist ouch J.EFSTVW.al1er gSten ding EFSTVW.
die! sy AJK, die da EFSTVWG.
18 mYt dem RCEFSTVWDG.
19 Gats! Got des PBHESTVW, gottes ewigen N, gotes
des hymelischen F. vatters! vaters des ewigen O.
sie spricht! ihesus sprach ESTVW, cristus der herr
spraoh F. den Sa1omonl Salomon JKPSTVW, her Salomon 0,
Sa1omonem den weysen F. Als Salomon sprioht G.
20 in! under QR. sIler! N. hoh1n! schone LP, ho11e R.
21 stul der 1st [all deleted] tron ist Q. throne!
krone LP, stul R. in! JR. sewl1! hohe JKR, stUl Q.
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109,22 marginal A. 1 KLPNOG. Von dem! Der JCEFS~YD.
dem! QR. mercke also added F.
23 Der weyshait nutz [mass J] ist AJK. Der niltz
der weyBheit title G. ist seligkait; wann! der ist
selig dann L. ist eyn selikeyt ~O. werl der JKOBHCEFD.
110,1 der ist! JK, der selb ist Q. och selig A.
2 geneygt LP. dixit R.
2-3 in ainer sendung! JK.
3 sinner sendung einne wer R. wert der N.
3-4 gewiB wer gewiB ist L, messig wer messig ist p.
und wer gemasse 1st QCEFSTVWDG. gemeB ••• stet ist,
der ist! R.
4 wer stetl der st~t JK, unnd wer stedt EFSTVW.
5 werl der JKN, und wer EFSTVW. der selb 1st R.
5-6 one ••• der 1st! JK.
6 und wer an trurikeit ist dar selbe 1st R.
und wer on EFSTVW. wer on trawrigkeit ist, der 1st
selig repeated C.
? darumb 1st der weyB seligl PQREFSTVWDG, Darumb
so ist der weyS mensch selig C. dar weys 1st JK.
und weyBheit! und AC, Ea NO, und 1st die [omitted J]
weyBhait JK.
7-8 und ••• ewigenl und ist genUg [genaygt LP] zu
dem [omitted L] awigan [eWigem L] LPBH.
8 leben! leben wiBheyt NBH, laban dar wiBheit p.
Welcher! Wer P, Welicher mensche CEFSTVW. der hatl DG,
er hat o.
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110,9 die! den JKL, dise 0, die hye EFSTW. nach
geschriben nticzeO£FSTVW. er ist selig! und ist
selig LP. stett! starck JK. gemeB! gewiB L, messig PCEF.
9-10 selig ••• er ist! selig / stAt [omitted w]/
messig STVW.
11 auch davon 0. vil! LP. und tugend! EFSTVW.
die nicht! die all nit R, die do nit EFSTVW. notdorft J.
12 zu zelen N.
13 das xix. ca. in red 0, wie die wisheit gewunen
wirtt title QR.
13-14 mit ganczem fleyB und steter mitwonung L.
14 stettem vleyBe BG. vleyBe! F. mit! P. stetter! VW,
rechter QRBFSDG. bywonung J~FSTVW.
15 wann mit ubungl QREFSTVW, wann mit tibungder
wyshait A, wann mit be~onung [wonung DG] der
weysen eDG, wann mit werbung BH. und mit! und LPBHD.
16 so magstu HF, magstu du D. machst den edell G,
magst den [die 0, SYEFSTVW] edeln LBHOEFSTVW.
den! dein K, den synn [superscript] N, dinen sinne Q,
da mit dinne sinnen R.
17 das du ••• mtigest! unnd EFSTVW, magst dir damit G.
darmit! R. Macht da mit QD. mligestl Macht wol LP.
beraitenl Machen AK. tron QRCEFSTVWDG. zierde JBHQCFSTVWDG,
ewikeit R.
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110,18 rt Anntwurt Melibeus / Prudencia title G.
fwlelibeustitle QR. Da er das nun l Do nun melibeus dz A,
Da Melibeus das nun JK, Melibeus da er [der QRC1~STVWDJ
das (die rede G] nun [omitted WGJ BHQRC~FSTVWDG.
nu da.zLP. uff nam! utf genam LPNBH, vernam QR,
het vernoman G.
19 Melibeusl er AJKLNOBHQCEFSTVWDG. mein! Mein fraw CD.
frawl At hus frauwe NG.
20 Prudeneiana P. leh! wann ieh o.
21 nun! G. zum alter BH. nahentl nohe N. bey! QR.
21-22 bey dem ennde der iugent bin CEFSTVW.
22 der jtigenndund! dann jch G. inl bey L.
22-25 bin ••• dem! hon all myn tag verzert mit [in w]
wollust myns libs / und hon a.uch gelebt in weltlichem
wol gefallen unnd [unnd ich F]mag [mag auch F] wol
sprechen dz sprichwort EFSTVW.
23 gegangen ALC. der wollustigke~t C. des leibsl L,
und lieb JK. han! LP.
23-24 das mein alle zeit! da alle min zitt QRCDG.
aIle zeit! JK.
24 werntlichem LH. wolgefallenl gevallen G, wolluste JK.
mag wol JKNOBRCDG.
25 mit dem! AJK, das spruch wort C, das vor alIter
ist gesprochen F.
26 mancher! als maniger thut der da L. dz er ver tlit
repeated R.
27 die vergangen zitt QRCEFSTVDG. gibt though merely
a dialectal variation, this spoils the rhyme PEFSTV.
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111,1 0 Me1ibeus begins paragraph G. Liebe Prudencia!
liebe Prudenciana P, Min 1iebe Prudencia R, Und
darumb Prudencia EFSTVW. nun! LP. wol! K. nun selb
erkenn und wol verstan A. mich nun seIber wol! nun
wol [omitted G] verstan und wol [omitted QRCEFSTVWD]
seIber QRCEFSTVWDG.
2 so! darumb STVW. bit ich und beger NO.
3 Prudencia title QR. Da! STVWG. Prudencia antwort AJK.
Prudenciana P. ist dz R.
3-4 das ist, das! }~STVW.
4 bist gar wyB EFSTVW.
4-5 gar ein! ein JKLPNO, gancz ein EFSTVW.
5 wann! AJK. er! der AQREFSTVWG. rechtl wol R,
gancz EFSTVW. gesey L. Wann der kann nicht ain recht
thor gesin P.
5-6 wann ••• tor! BR.
6 werstul unnd werest du gancz EFSTVW.
7 anderleut toren! ander lelierhoren V. der! KPSTVWG,
her 0, der wise QREFD, der weiE man ktinig C.
7-10 Ala ••• Ala der! Als Salomon spricht der weg
der toren ist geracht darumb er ain tor ist so
schlczat er a1le letittoren sein J.
8 ainen weg! 0, hinweg P, eynigk N. wandert L.
das! C.
8-10 so ••• sprichtl EFSTVW.
9 er daz alle L. menschenJ lelitK.
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111,10 Als der Salomon spricht! Salomon spricht KLPG,
Salomon NOBH, als aber Salomon dixit R, Als auch
mer spricht der weiB Salomon 0, Als Salomon spricht
weytter G. der toren LBHQROBFSTV\'lDG.
11 seinen! yren EFSTVW. der wiBe man N. die wissen
siichendQR.
12 Salomon! L, Salomon spricht AQD, mer spricht
Salomon RC, spricht Salomon EFSTVW. jnl QR. synnel
mut o.
13 Es! G, So AJK, und Q. der! G, ouch AR.
13-14 Es ••• Innocentius! Der babst Jnnocentius
spricht [setzt STVW] EFSTVW.
14 in dem! jm ALF, an dem J. vonl NOQREFSTVW.
verschmahungl smechung ALPQRODG, sambnunge JK.
15 welte! wyBen EFSTVW. der weyB! der wyse ist N,
So der wyB EFSTVW. so er! EFSTVW, so der AJO,
der LNBHQRDG. so er I P\rl.
16 mer der [lid-IIdeleted] P. mer er W. ein yegclicher,
der! wer W.
17 der maint BH.
18 Wann! dann L. weIher! der J, er K. nicht wayS!
nit weys 1st JKLQR, nucz1t weyst EF. der! und EF.
anderenl den andern K, andern luden NEFSTVW, die
anderen 0, auch anderen CEF. die nichtl die auch
nicht BH, nit die da C.
186
111,18-19 die ~icht wissenn! weyse~ nicht L, wissent
nicht PDG, nit die wiBheyt N, wissen nichtz 0,
wisen nit und welte QR, niiczit die da etwas wyssent
und der selbig £FSTVW.
19 und! ~STVW. mit! in JK. seinen! J. sachen! N.
jn! AQRCEFSTVDG. ubel! EFSTV. jn ubel! als die
weisen sprechen W.
20 1 JKLPN, Merck was der raut seye alhie ~
marginal A, das xx. in red 0, Von dem ratte QRD,
Hienach volget von dem rat e, Von prudencia radt
zehaban EFSTVW, ~ Prudencia Von dem Rat G.
21 Begerstu! Melibeus du begerst JK, Du begerest LOBH,
Nu begarstu PN. nun! KPG. rat vonn mir zehaben EFSTVld.
siehl frech N, So sich ORC, so lag EFSTVW. zum ESTVWG.
22 der! F. was seya der rat AJKLPNDG. warumbl oder
war umb LP, und warumb QR. daz! as JESTVW. rat haiB!
hayB rat LPNOQRDG, ein rat heyat und CEFSTVW.
warumb dz haisse rat all marginal in a second hand A.
warumb daz rat haiSI K.
23 das wortt der rat LPNBHQRD. galegt ward! werd
galegt LPNOBHQRF, werd gemaehet unnd galeget DG.
und von wam ORF. von wam der ratt AJK.
24 zQ fodern W. welher! und welcher PQ, und von
wellieher R. weIher rat zuvermeiden sey! und L,
welieher ratt ze miden sige QC. zuvermeiden seyen BH.
und wie dar PR.
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111,24-25 weIher ••• zufragen seyl JKEFSTVW, Wie der
ratt zefragen se~. Wellicher rat czemeiden sey DG.
weIher ••• zunemen sey! wann und wie er uffzunemen
seye oder zuvermeyden wie der rat zegragen seye A.
25 der! er JKEFSTVW. zunemen sey! s~ zu nemen
[wan und wie der uff aY zu nemen with subscript
dots to mark for deletion N] NO.
112,1 wannl EFSTVW. dem nachzuvolgen! si [jm KJ zevollgen
JK. sey! A. und wann! oder wenn AQRCEFSDG, oder wem TVW.
rat! LP.
2 oder! und JLPBH. diel OQREFSTVW. sey zuverwandeln
KNOBHQRDG. sey! sind P.
3 ezlidem ersten der rat O. desl der LRCEFSTVWDG,
ey-nsN.
4 der! Ft und ESTVW. wirt gegeben AKLCDt gegeben
wiirtEFSTVW.
? zul K, zQ dem DG. gesprochenl JK.
8 wurdet! vard St wort V. den sylben EFSTVW.
9 undl QR. als viI ist als! ist als viI als Kt ist
als viI gesprochen als BH, also viI ist ze et ist
also zft EFSTVW.
9-10 wann wir sUllen I Das wir [mir ES] EFSTVW.
10 kUnnenl JK. verstan kunnen LP.
11 rat I K.
12 das wurdt BH.
12-14 Das ••• schweigenl EFSTVW.
13 siliol siler N. als vill Kt also vil C.
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112,13-14 das spricht zu tewtsch als viI als mit
[omitted LP] LPBH. als vil spricht alsI spricht alles J.
14 ala 1 QR.
14-15 ist zuverschweigen! sol auch verschwigen
sein JK.
15 zuverschweigenl zuversweygen und Boll auch
verachwigen beleyben A. biB! biB das AKOCFSTVW, uncz
das E. daa er dann zu BH.
16 !sagen und offnen ist R, sagen und zft offenbaren
ist EFSTVW.
17 marginal A, I JKLPN, das xxj Capitl in red o.
Von wem! Vom BH, Hie merck von wem C. seyl 1st EFSTVW.
oder nit QR.
18 von raut begern begins paragraph A. MErcke
melibeus RG. wem! dem L. der ratt sey zR begeren JK.
ist! R.
18-19 Mercke ••• driveltigclichen! Dar rat ist in
[omitted El drierley wag EFSTVW.
19 zum EFSTV.
20 Zum EFSTVG. andren mal AQRC.
20-21 andern mal [omitted GJ von andern letTten
czR dem trittan mal [omitted GJ von dir salb DG. zSm F.
21 tritten mal AQC. Darumb in Got EFSTVW. Got! gBt J.
21-22 andechtig sein KEFSTVW.
22 und in dir R. fursicht1g! L.
24 nemen Bolt A. bewaist NO.
24-25 weyset d1chl zaygt an G.
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112,25 wo1! AJKLPEFSTVWG. santi BH. seiner! der W.
in seiner senndung an dem ersten! JK. am ersten
ALBHQREFSTVWD.
11;,1 da er spricht! R. dar underscheid / da EFSTVW.
bedar!!! bedarf! (With subscript dots to mark for
deletion] der bedar!! L. ewr a mistake: the Latin
has "nostrum" (Sundby 31,13), 1 fur war LP.
keiner! eyner EFSTVW.
1-2 der vorder die! warten der P.
2 vorder die! vorder si AJKOTVW, wider die B, wort
der der von got begert der gybt L. von! an AK.
2-; der si allen menschen tiber[omitted oJ
!lisenklichen gitt QRCDG. der geit ••• Rat, undl
KFSTVW.
; Rat, und 1 AJK, und P.
4 und in! und APNBHQRDG, oder in OF. im namen AQR.
namen des heren I des herren (all marginal] nam
unsers herren ihesus cristus O.
5 santi QRDG. dixit ouch R. in einer siner QR.
jn einer sendung! AJKCEFSTVW.
6 in worten PNQRDG. und an! oder NBHDG. an werckenl
wercken AQR, in wercken P. an wortten und an werken!
JKCEFSTVW. a11es! AJKROEFSTVW.
7 unsers 1 des A. unsers herren 1 DG. 'c'JhesuCristi 1
EFSTVW. mit! und L. genad! dank OEFSTV.
7-8 genad sagen! dancksagung W.
8 als! ez L. a1s der se1b! G. se1bI BH. sant Paulus JO.
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113,8-9 a1s ••• spricht! EFSTVW.
9 dixit R. yeg1ich! yt1ich H. gute gab und ein
yegliche! ~FSTVW, gat Qnd A.
9-10 und • • • gabe! R.
10 von oben! oben o. von deml vom QRD.
11 des hailigen 1iechtes JK. So! und so EFSTVW.
von Gott begerest BH.
12-13 das du andechtigc1ichen und! damit dz du G.
12-14
12-16
das du • • • ersam sey! NO •
das du • • • gewertl EFSTVW.
13 weyslichen! f1eyssigklich AJKC. von dem! vom AQR.
von dem herren! von herczen JKC.
14 des! G. und! KC. und das! der J, und was G.
15 gerst K.
15-16 wtirstu gewert! wirt dir on zweiffel P.
16 an czweyfel gewert L. er! Cristus l~STVW,got G.
selberl STVW, der herr F. sprach EFSTVW. alles, das!
was JKCJ~STVW.
17 begeren STV. an den [dem ST] vater AJKCESTVW.
von dem! vom NQRD, von meinem hymlischen F.
18 er! K. recht C.
19 bistl seyst L, bittest BHC. bist und gerechticlich
begerstl ding begeren bist EFSTVW. gerechtenk11chen
von jm begerest QR. Begerst aber du CD.
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113,20 ungerechts AKLPBHQRCDG. das wurttI dz selb
Lomitted CEFSTVWDG] libelund [und das EFSTVW]
ungerecht [unrecht CEFSTVWDG] wirdt QRCEFSmIDG.
ergan! geen KQRG. after !lergan" the following
interpolation (see page 74 above): wann was [was
sich EFSTVW] mitt b8sem anfacht das enndet sich
selten wol. Als man spricht Jst dz enndt gat / so
ist es alles gBtt Darumb in allem deinen than und
lassen merck und bedenck 1gedenCk ~~STVWJ das ennd
¢ CEFSTVW. alsI G, als dz R.
21 Jhesus Syrachl Syrach L, Ihus E, der herr
cristus F, Cristus STVW. spricht! sprach EFSTVW,
redt G. der da EFSTVW. und! JG.
22 gewelczt! geworczelt N.
22-23 und verstat nicht wannen im das kombt! EFSTVW.
23 von wannen BRG. im das! es im BH, das QRDG.
before "Es" the following interpolation (see page
74 above): Auch spricht freYdanck [OUCh Fridanck
spricht E, Ouch Fridanck der spricht F. Ouch
Fridanck saget STVW] also halt dein hercz in stiller
hat / wenn weyter rat [suchen wytten rat EFSTVW] tat
selten gat ~ CEFSTVW. der weyS! JK.
24 dasl was LBH. das gerecht 1stl Was do recht 1st
und auch ersamklich EFSTVW. ist! sind J. solt 1rl
sind AJKBHDG, seyt ir L. sind die P, sind dz QR.
begerend AKLPDG. ir begerenl er begern sin NO.
24-25 und das euch ersam dunckt das sUIt ir begersn C.
und das euch ersam dunkt 1 EFSTVW.
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113,25 das! was DG. euchl auch JP, euch auch L.
ersam uch QR. ersamigclich BH. bedunckt AJKBH.
bedunckt sin QRG.
26 begeren STVW. mag versagt QR.
26-2? werden mag A.
27 nun wir ABH. nun! OEFSTVW.
114,1 on got den herren F. er 1 er ouch EFSTV, auch vI.
seIber! JK. spricht! redt G.
1-2 nichts on mich tan AJK.
2 thtinBHQRCEFSTVDG. sol JKBHQCEFSTVWDG. sollen! EF.
von jm! an yne NO.
3 rats! L. sullen! STVW.
4 uns I uns denn C. zageworffen undo zGkommen G.
nach unsrem begeren Lund willen RJ QR.
5 1 JKLPN, das xxij in red 0, Von dir selbs nim
ouch ratt QR.
6 Auch so [omitted RJ nime QR. alsol N.
6-? din syn in dir selb EFSTVW.
? dir seIber o. dein! die QRDG. mit fursichtikeit
und weysheyt L. und weyBlichenl Kt und vleyssiklich J.
?-8 din sinne und flirsichtikeit ernerest und das
thiivon dir P.
8 und auch! auch W. denl dennen QR. tustl LQRDG.
8-9 den • • • fragest! den die du rats fragest /
taest C, andern da du rat s80hest [nit w] ttigeet EFSTVW.
9 die duI da du JK. die drew I die drey each JKCEFSTVW.
die re~ P, und hut dich von den drein 0. dem! dynem N.
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114,10 seind! sind s~ge QR. den! 0, das ist A, der L,
das ist den e, Das ist der EFSTVW. wollust R, die
wollustigkett CFSTVW.
11 ! gachi hin dan ttigist QR, die gahin C, g;chung
FSTV\v.
12 zRm G. so sprich ich LPNBH. sprich ich [von STVW]
den [dem vw] zoren CEFSTVW. wart! lug QRESTVW, merak F.
icht! nit OQREFSTVW.
13 von den zornigen mar~inal in a second hand K.
zornigk oder [deleted] N. dem zornigen! dynem zorn
EFSTVW. nicht! icht JKDHCDG. und von dem zornigen
ouch nit R.
13-14 dann von vo [deleted] dem azorneahten 1st
nicht rats zU begern Lt Wann von dam zorn1gan 1st
nit rates zu nemen oder zu begeren P.
14 von etwan viI sachen wegen all in parentheses TVW,
von etwan viI sach G. ettwev111 vyl LP. die erst
sache LQRCEFSTVWD.
15 zornig mensch EFSTVW. wenet! vermaint G. alweg
went QR. er meerer W.
16 darumb uber geit er sein vermugen! QR. darumb
so CBFSTVW. vermugung L.
17 wenn! 1st darumb EFSTVW. zorn JK. rettl rattet
so redet er QR.
18 als dann R. schedlich AJKEFSTVWDG, schemel1ah L,
vast schantlichen QR.
19 der weiE [omitted STVW] meyster Seneca CEFSTVW.
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114,20 lewtt! menschen F. zorn und libel QR. schnelliklich
zftzoren AJK.
21 der zornig! und er AJK, aber der zornig OQRCEFSTVWDG.
22 sicht aber L. der! die EFSTVW.
23 sach! JKPN. sach, wenn der zorn jrrt! sach ist.
Der zorn verirret EFSTVW. zorn! zornig QR. gemut
des menschen EFSTVW.
24 daz er der gerechtekeyt [all deleted] darumb N.
I daz LPEFSTV\oJ.darumb! Davon AelK. zornig R. jrt
und hindret QR.
25 er! es OQ. der gerechtikeit ALPBHQRCG. mercken
REFSTVWG. kant mag elK.tust! handelst EFSTVW.
115,1 vor zorn / und triebsale G. triebselikeit dyne EFSTVW.
2 verr! JK. verr von dir, wann mit deml dann ver
Lwyt STVW] von dir so EFSTVW. von! mit J. wannJ
dann G. dem! jm AelK, dem zorn QR.
2-3 Wann man mit dem nichcz recht mag beschawen
noch betracht werden P.
3 mag man H. geschehen! beschehen AJKQR, baschauet L.
noch nitz glitzbetrachet werden R. betrachtl volpracht DG.
4 Wann der zoren O. auch! AJKG. ob! und ob joch
~omitted EFSTVW] QREFSTVW.
5 zorniger mensch F. geit! m~cht geben EFSTVW.
1st er! ist der K, sint sie N. doch! CEFSTVW. nicht!
fUr nichz EFSTVW.
5-6 z8 nicht sChatzen G.
6 zlisuchen L. Esl Dem QR, Er BHD. gesprachen wol L.
welcherl jn der L, war P, Wellicher mensch F.
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115,7 jnn jml und jn LP, jn jm selbs QR. tempt! zemet
EFS~v. der selb hat R.
8 seinen! den L, ein P. grossen LCEFSTVWDG.
9 das xx iij Capitl in red O. Warttl lligQR.
dich! dich icht NBH, du dich DG. undl BH. ratgebennl
rat die .E:FSTVW.
9-10 Wartt ••• nicht umbgebe! wart auch [omitted J]
das dein ratgeben wollustikait icht umbgebe JK.
das dich wollustikeit und dein ratgeben icht uber
gebe [umb geben pJ LP.
10 icht wollustikait umbgeb A, wollustikeit umbgebe
NBHD. jn wollustigkait G.
10-11 de1n rate ge1rret werd AJKLPNQRCDG.
11 Die erst sache QRCEFSTVWDG. wennl wann die AJK.
11-12 wenn wollustikeitl wollustikeit die EFSTVW.
12 wollust R. 1st repeated N. wurcze JR.
13 ! sanctus palus in einer sendung zU thimotheo
rett QR. santi G. in einer epistel zB Thimotheo
spricht C. jn einer sendling! JK. Episteln NOEFS~Y.
zu Thymotheuml BFSTVW, zum Thymotheo BH.
14 wannl QR~STVW, von LP. erstecketl der stickt L,
dy erstecket BH, verstellet CEFSTVW, erstellt DG.
15 bekentnisae L.
15-16 allen schadan L.
16 allesl auch alles DG. alsl EFSTVW. Tul1us der
wyB meyater STVW. spriohtl sribt Q, dixit R.
17 groBeren LPEFSTVW. natturlichenl J. dannl wanne N.
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115 t 18 wollustikei t L. menschen 1 OESTVvl. darvon! auch
da von LP, dar uB EFSTV\Al.verrattung BH.
18-19 verraten des vatterlannds, ei,nl EFSTV\'l.
19 ein! und ain JLP. zerstorung! erst8rung JK,
zustorung LP, zerstorren R. des gemainen guts!
der gemaynd JK, der gemainen gute LPBH. gilts!nutz
und giittz QR, gaten EFSTV1Il.
20 ein 1 .::;FSTVW , und ein R • mit wonen K. der! dein o.
21 sprechen! mer sprechen QR, mer sprechen oder
sagen von wollustikeyt des meflschen F. kainerlay
sund 1 :c;FSTVW.sund! sind J t schuld K. kainerlaj
boBhaitl poshait O.
21-22 noch ubell L.
22 ubell P. dz da QRC. das nicht hab einen grundt
uBI zescheczen dan das da kompt uB dem grund EFSTVW.
ainen grtind habe K. uBI J, auf o.
23 wollustikeitl bosheit L. kumptl ist superscript N.
pre chen I bruch EFSTVW.
23-24 Davon ••• ubell Da von manslacht Ebrechen
verraten und allez ubel kumpt L, Das von manslacht
und von ebrechen verratten und als Ubel P.
24 verratten JK. kainl von L. wollust R, wollUgkait G.
24-25 alles ••• schmertzl wollustikeit ist nit es
ay dan vor uS schmerczen EFSTVW.
25 nitl BH. vorl ware Lt vol P. schmercz da o.
26 wennI EFSTVW. geluatl hat lust AJK, gelUat weder P,
lust QV. nochl oder LBHCEFSTVWDG, ala QR.
197
115,27 auch zR trincken ST~I. dann! den darvon Q.
gehept! vor AK, vor gehabt JC.-.:;FS'llVVI. den smer-cz.en
PSTVW. des! AJKNOQRDG.
27-116,1 er habe den vor schmertzen hur.gers oder
turstes gehapt R.
27-116,2 des ••• gehabt! L.
116,1 dlirstsl trinckens CbFDG. nyemant! auch nyemant
keinen CEFSTVW. wollust! DG. derl G.
2 r\Je1 rRge ST. dann I den vor QRC_!,2STVVI.
gehabt schmerczen AJKCEFSTVW.
3 Aso 0. est er J. auch! JK. und es ist EH.
ist ouch keyn EFSTVV/.
4 so klainerl als kleyn r~STVW. klainerl X,
kle:yne [lfllfsuperscript] N. nicht, es sey ain! es
sey JK. sey! ist EFSTVW.
5 zubesorgenn, nach dem sprUchl R. nachl Und das
ist nach CEFSTVW. sprlichl spricht er LP. wer! der QR.
6 wollust R~STVW. ist! uff YID treyt 8FSTVW. der
selb C. der sund BH. nit an sund QREFSTVWG. on
sUnde nit C. oni ab N. sein APBHQRFG.
7 das XX iiij Capitl in red O. mercken und erkennen
die gachi und snelikeitt QR. gechung EFSTVW. wannl
so G. diel si JKO, es QR.
8 widerttig B. ist widerwertig OCEFSTVW. darumb so
tR si JK. verr von dir 0. thue die von dir! so solt
du die auch von dir thSn CEFSTVW.
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116,9 !lundvon deinen ratgebenll is here offered as a
translation of "in consiliis" (Sundby 39,6).
deinen! deinem bFSTVWDG. ratgeben! ratte und auch
von dinnen ratgeben die du dir beraffest R. als
repeated G. als mar; sprichet! darumb so EFSTVVI.
9-10 schecz ich EFSTV\oJ.
10 schetz! sag K. der do EFSTVW. schnell! palld JK,
schnelliklich STVW.
11 treg! langsam STVW, trag oder langksam DG. er!
Der J. gahet! gacht oder eYlet DG.
11-12 er gahet ••• richtetl er gachet und jllet
schnelle zlider ruw der da snelle richtet QR, Wann
wer schnell richtet / der gahet z8 der re~e c.
11-13 er gahet ••• die rewe! EFSTVW.
12 und dem gahen BH.
13 die! der [deleted] die N. Darumb so solt du A.
rat nemen noch gebonl ratgeben habe'1 noch neman JK,
geben noch [oder QRJ nemen LPQR.
13-14 gechling nemen noch geben o.
14 sunder du C~STVW. den 1 in ABH~RCEFSTVWDG.
nemen und gebenl geben und nemen L, vor wol bedenoken
und jnn gaben und nemen QR. mitl mit eynem STVW.
15 woll P. wolbedachteml wolberaten AJKNOD,
wolbetrachtem ~TVW. bek8mlicherl CEI, zQ zymlicher AJK,
beqwemlicher N, zu k8ml1cher BB, kumlicher QRD, eynem
gSten STVW, bequemer G. zeittel aytt ESTVW.
15-16 Wann Seneca der [der meyster STVW] spricht EFSTVW.
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116,16 spricht Seneca! so [omitted CD] spricht der
haidische meister seneca AQRCD. nichts schne11l
nit zeschnall EFSTVW.
17 besehest L. dasl dich o. weiher I wer JKP.
18 gesprechen LPO. dasl jm LP, es QRCJ',TVvJDG,eb S.
19 also sin gefaren QR. er wartetl wann er weist QR,
er we~B CDG.
19-20 wann •• • hat! Darumb sol keyner wenen / er
sol wyssen. unnd das verkomen EFSTVW.
20 versehen! verzogen QR, es versehen C, verjehen DG.
Darumbl Davon JK, Darumb so RHF. seneca spricht ESTVW,
spricht der waiB man Seneca F. aberl KLFSTVWDG.
21 das! AJKBHQRCEFSTVWDG. der vorzeichen P. aberl K.
21-22 aber ••• weyBenl EFSTVW, as macht den menschen
aber (omitted KJ ways AK, aber es machet den menschen
weyse J.
23 Diel LFSTVW. auch nicht L.
23-24 marginal A, written continuous with the text G,
1 JKPN, das xxv Cap. in red 0.
24 dannl wan EFSTV. not des menschen F.
25 Nun soltu N. ~ ° lieber Melibee du solt F.
warttenl mercken und warten 0, mercken QR, lugen ESTV\V,
schawen und mercken F. dein! ESTW, die F.
117,1 dirl dir selber AQRCEFSTVWDG, bY dir P. kainen
ratte darUber JK. und dir darUber keinnen rat von
niemend namast R. bedunckt BHCDG. Bedenck EFSTVW.
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117,2 das du! daz du daz L. mit dem rate! P..::FSTVW,den
rat mit dem den rat o. mit dem rate das nichtl nit
mit dem rat das Kt din ratt mit dir selbs QR. dem!
deim C. das nicht! N, dinen rat nicht P, nicht 0,
es nicht STVW. besseren EFSTVW.
3 mligestl kanst L. es! G. es spricht Jhesua Syrachl
Es spricht auch Jhesus Syrach [deleted LJ LP, ea
spricht Syrach J, als unser [lieber FJ herr spricht EF,
als Criatus spricht STVW. du solt din schande nit
offenbaren und QR.
4 deinen frlinden TVW. noch! oder R. deinem veind!
vigenden .8FSTV, deinen veinden W. de-i.nensynne
sagen O. deinen synl dyn heymlikeit EFSTVW, dein
syn und heymlicheit DG.
5 Du solt dein schannd nit! noch din schande yemand QR,
unnd solt das nyeman EFSTVW. wan wer QR. dyl dich NO.
6 und wil dir dye beschonennl J. dir dyel sich EFSTVW.
beschowen QR.
7 jn deinem B. spottet er deinl dich vernichten und
verachten EFSTVW. auch! AJK.
7-8 Es ist auch gesprochenl Darumb EFSTVW.
9 Getrawl und trliwe QR. einem andern nicht! kainem
andern J.
9-10 das zeversweygen denn dir selber A.
10 das zu verschweigenl JK. das! NO. zu! du QR.
verschweigen 1st BH, ver schwigen wilt haben R.
auchl ABHQDG.
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117,10-11 Es ••• Alphunsiusl Petrus Alphuncius der
spricht auch C, als Lder heylig zwelffpot FJ sanctus
Petrus spricht EFST~v.
11 Petrus! LP. dein! die OC1.PSTV\lJDG.die heimlikeitt
sige QR. ist! die ist K, iat glich EFSTVVI.
12 ala! geleich als C. beschlossennl K, verslossen
QRCDG. wern! wan wellichern QR, aber wern CEFSTVW.
daa! die KbFSTV\,I.
13 dem! dern selbigen EFSTVW. ist gesprochen! BFSTVW,
stet geschriben A, so wirt gesprochen QR.
14 behel tet BHEFSTVvi.
15 so steet C. welen! LP, erwellen QR, haben EF,
recht haben STV, von recht haben W.
16 schweigenl zeswigen AKLPQR, zRverschwigen EFSTVW.
andern! JK. pitten zepitten zeschweygen G.
17 Duncket dich! bedunckt dich A, Meynestu EFSTVW.
aber! NO. deinl K. Ithaimlichkeit" here and elsewhere
mistranslates "conditionem" (Sundby 40,23).
18 bessern JK. mit ains andern rat gebessern mRgest A.
und so BH. gedenck N.
19 dieh 1 dich vor Lvorhyn EFSTVW, gar DG] CEFSTVWDG.
weyBlichenn und vleyssiclichenl mit fleysse weyslioh A,
weyslichen J, vleyssiclich K, vleyssicliohen und
weyBlichenn BHEFSTVW.
20 synn und herczen EFSTVW. unnd in deinem sinne D.
und synnel G. von welchem oder von wemm (final It-m''
deleted] L. oderl und K. von welhem duI wellichem
du ARC, welichem Q.
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11?,20-21 ratt du darliber nemest JR. darliber rat o.
21 habest! nemst L, nemest / oder haben wilt EFSTVW.
dem! Ee dann P. offennwarest dein haimlichkeitl
das offenbarest EFSTVW.
22 wennl EFSTVW. Seneca spricht! der Seneca spricht N,
der heidisch Meister sennica der [omitted RD] spricht
(dixit R] QRD, der [weYB FJ may-ster Seneca spricht CEll.
23 deinen frelinden TVWDG.
24 1 JKLPNQR, das xxvj in red 0, Du solt din willen
deinem rautgeben nit zaigen all marginal A, ~ Du solt
deinen willen nit zeygen [erzeigen EFSTVWJ noch
offenbaren [all omitted EFS~v] deinen [dynem ESTVW]
ratgeben COder von wem du rat nimst FJ CEFSTVW, Du
salt din willen deinem ratgeben nicht zeigen nooh
offenbaren DG.
25 Auch sollt du CESTVWDG, ~ Auoh lieber Melibee du
solt F. dui P.
25-118,2 Du solt dinnen willen dinnem rat geben nit
zeigen noch offenbaren wan gar nach a1le menschen QR.
118,1 den nit erczaigest O. von! unn V. von dem H. dui BK.
rat B.
2 vi1 nahennd all! vil nach all AJKNDG, gar nahend
all 0, gar vi1 EFSTVW. schmaichler und zStlit1er F.
2-3 und suchen ••• mechttigenl die ein wol gefal1en
gegen den mechtigen z8gen EFSTVW.
3 ungeva11en K. kunnenl kommen DG.
3-4 und ••• gewaltigenl K. kunnen ••• und diel kan
man den richen unnd EFSTVW.
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118,4 ! selten die mRchtigen und die reychen J.
~er PDG. und diel oder die Pt und C. gewaltigen!
mechtigen selten EFSTVW.
5 begreyffen! geben EFSTVW.
6 redet! seinem eygen [omitted NO] willen und
seinem wolgefallen [omitted LJ genug syn [thU LJ
wil und redet [redden NO] LPNO, sagt in BH. im ain!
jn QR, yr eim EFSTVW, in ein BRG. ist! QR. The
following interpolation continues the paragraph
(see pages 74-76 above): Umb das [und darumb w] so
ist den mechtigen in sunderheit not yren willen den
(dem w) ratgeben nit gar zR entdecken. In besorgung
sy wlirden sich der gnatonisscher red gebruchen. in
sollichen oder deren [der w] glichen worten. Gehiell
ich sy gehellen Vernyn ichs riCh w] sy vernyns
[vernaynen wJ Also sagent sy amen Carmen v] nachwie
es ioch gerat. Und will keyner der kaczen die schell
anhenken und forcht yeglicher er thftwider den
willen den er vor [ omitted w] von dem ratforsschenden
verstanden hat / darumb ist mer zeratten synen willen
vorhyn nit zR erzeigen EFSTVW.
? marginal At 1 JKLPNt das xxvij in red 0. weml
dem BH.
8 Jnn viI aachen 1st not AQRCEFSTVWDG. inl auch zU P.
nemen K. undl AJKPNHQRCESTVWDG.
9 darumbl dar1nne R. sol JKLPNOQRDG. vleyss1gclichennl




118,10 Wenn! Dnd wann LP, So G. nemest! nemen weIst 0,
uff nemest BH, nymbst G. sol G.
11 frewnde! LP. von deinen! und deine B.
12 schaidest! seyest schayden G. Von! Und von LPBHQRCD.
auch von G. Von deinen guten frewnden! o. frewnden!
gynnern und freunden so d1r gats w81len G. und! CG.
12-13 Von deinen guten frewnden und von denl aber
von den [dem JK] AJK.
12-16 Von deinen ••• wann! ouch von den gelerten
aller meist und von den alten ist der rat zenemen.
Darumb han ioh gesprochen. Du solt rat nemen von
dynen [den VI] frunden EFSTVW.
13 weysen undl weysen A, weysen auch C. von dem
gelerten JK.
14 die bewertt seind und trewel bewarten [gewerten J]
jn trewen AJK, die C. die da QR. und trewel P, jn
treuwe L, und getruwe N, trewe BHQRDG.
15 1st ze nemen rat o.
16 denl dein R wann als! als JK, dann G.
17 der! JKBHEFSTVWG, her 0. Salomonl wis king
Salomon QRD, Salomon der weiS F. dixit R.
17-18 edler salbenl alder laben L, der edlen salbe QR,
edler Ledlem STvw1 BFSTVW.
18 manigem AJK, mancher EF. smack K.
19 gesast die edele sele und geedelt N. geedlet und
gesusset QR. gestiesset undl EFSTVW. die seel geedlet
STVW. sele des mensch en F. von den reten! in dem gaten
ratt AJK.
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118,20 dez! eynes EFSTVW. gutten! AJK. menschen W1d
COder G] frunds AQRCEFSTVWDG. tullius spricht Q,
dixit tulius R.
21 frewnd! BH. haben l L, zehaben QR, zehalten CEFSTV\v.
ein! der EFSTVl.IJ.red t! getar reden QR.
22 Darumb so D. Darumb aber salomon spricht QR.
aber! JKG, der L.
22-25 Darumb ••• silber! EFSTVW.
22-119,3 Darumb ••• frewnde! P.
2;-24 wider ••• zugleichenl JKBH.
24 sines getruwes ALQRCDG. ist nicht zugleichen! L.
gold! dem golde R, weder gold G.
24-25 silber noch gold O.
25 Salomonl JK, Salomon spricht [dixit RJ ALQRCiFSTVWD,
Weyter spricht Salomon G. ist ein! 1st die G. vestel JK,
beste AQRDG, gate CEFSTVW.
119,1 schirmung QRCESTVW. welcher! wer AJKR. den vindetI
die fint N.
1-2 welcher ••• weyse! L.
2 grosen schatze R, gftten schatz EFSTVW. als1 als
wenig EFSTVW. an die NEFSTVW.
2-3 ane sele ist QR.
3 die sel KC. alsol als wenig EFSTVW.
4 gBten weisen TVW. hab iah uch EFSTVW.
5 wann! JK. wann es ist war als! darumb EFSTVVI.
man I Salmon L. derl wer QRDG. weyBI gwiB G. tregtl
tre1bt J.
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119,6 geschoB wider! die geschoss wider AK, geschUcz
gegen EFSTVW. yedenman 0, jemand QR. sich betracht
CEFSTVW. Dir! der J, die C, So EF. so wirt dir STVVJ.
6-8 so ••• kanst! L. Dir ••• nit! p~
8 unweyBlichen! EFSTVW, ungewiBlich N. kanst
gevallen F. kanstl magst AJK, kannst oder magst DG.
9 der selb R. velltl weld P.
10 Nym rat von EFSTVW. geberten 0, gewertten R.
diel da FSTVW. die er getreu funden hat L. truw
befunden EFSTVW. gefunden BH.
11 darumb! darumb dz C. han ich darumb gesprochen:
wennl Aber EFSTVW.
12-13 wishe1t [nit R] ist vil me boBheitten in
jnnen ist den vernunft und von jr boBheit von jr
boBhe1t QR. ist vil mer boBha1t jnne [in inen ~STVW]
ist JKNCEFSTVWG. in 1st vil mer boshe1t LO.
13 von jr boBheitl die JKL. boshait wegen A.
auch (omitted A] nit gRts raten AJK.
13-14 geratten kunnen! komen kan [mag STVW] EFSTVW.
14 yderman nichts LP. nitl N. yedem mann 0. besunder 0.
15 den! LPNBHRCDG, dennen Q. bewert und trewl bewert
sind und truwe Q, bewert sind truwe und also R, in
truwen EFSTVW. getrUw AJPNBHCDG. gefunden AJKBH,
frunt L, erfunden R. Darcz8. J, und darumb QR.
15-16 Darumb ••• Johannes I als sant Johannes
spricht EFSTVW.
16 sandI JKDG. seiner! ainer JKLREFSTVW, einer siner Q.
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119,17 nit superscript K. einem! yn ainen W.
18 geiste! gast first occurence, then gest L.
die geistel si AJK. synd oder nit EFSTVW.
19 Es spricht auch Pawlus! Als sant paulus spricht
EFSTVW. auch! G. sant paulus LPNQRCDG.
20 das [dZ da QR] gut ist behalten [SOllent ir
behallten J] JHQRESTVW.
21 des! der POE, von dem G. boBer EH. euchl auch F.
ziehen! hnten und zyehen [enziehen KJ JK, verczihen LP,
enziechen QREFSTVW.
21-22 Es spricht auch der weyB! Der wyB [all omitted w]
salomon spricht EFSTVW, Spricht der weiE man G.
22 der wise chatto QR.
23 die leichtikeit dez hertz en I und das JK.
leychtvertigkait G. dez hertzen R.
24 wurdt! ist LP. eins teils QRSTVW. zugeleicht o.
den tore~ JK. auch! P.
24-25 Es ist auch gesprochenl Salomon spricht EFSTVW.
25 biB luncz E1das du AKPOQREF. in 1 den PBHCDG.
26 verstichest! [vor R1 bewerest QR. Salomon sprichtl
EFSTVW, Salomon NOBH, Salomon dixit R, Der weiS
Salomon spricht DG. besitzen! beweren NO, besachen QR.
den! deinen JK.
26-27 Ouch wiltu dyn frUnd besiczen EFSTVW.
27 beschetze QR. den I jn JKEFSTVW. der! CEFSTVW.
besuohunge NP, vorsuchnis R.
120,1 joh! ich ouch EFSTVW. wennl STVW. santi JKNOEFSTVW,
der dultig DG.
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120,2 Job! Jacob QR, Job dar liabe (omitted TVW]
gedultig EFSTVW. den! dem LCD.
3 in! zR EFSTVW. zit 1st die LPQR. die! JK.
3-6 Es ••• seind! EFSTVW.
4 auch! RG. Jsydorus L. sie! die J. aeindl nicht L.
auch allwegen H.
5 menschen! leatten JK, der menschen N. mitwonting!
mit buwung Q, mit b~onung R. jnnen wordden mlt
wonting K.
5-6 menachen mitwonting ynnen worden seind! mitwonung
mit den weisen habent O. worden seind! werden Pt
seind worden C.
6 wann die! von den LP. lernentI durch erfarun6
lerent aie EFSTVW.
? als Tulius spricht AQRCEFSTVWD. auchl AKEFSTVW.
von dem! von LPQRCSTVWDG, vom EF. von dem alter! AJK.
nicht! unnd nit EFSTVW.
8 kreffen C. nichtl ouch nit EFSTVW. undl oder EFSTVW.
behende QREFSTVWG, behendin Ot behending D.
8-9 und ••• geschicktl LP. behennde des AJK.
9 grosse ding werdent eB geschicht QR. noch vil mer
EFSTVW.
10 rat und weyBheit LPBH.
11 nunl JKQRCDG. den und als APNOC.
11-12 Wenn ••• 1st! EFSTVW.
12 gesprochen PODG. sol Darumb EFSTVW. an dir haben DG.
das! und auch das DG.
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120,13 zSm EFSTVW. oder von! EFSTVW. als der! EFSTVW,
Aber her O. der! JKQR, dann BH. der weise Salomon DG.
14-15 nliczer ist dir [omitted EFSTVW] ein fridsamer
ratgeb denn ander tausent CEFSTVW.
15 dir sey AJK, sey dir L, sind dir PBHQRDG.
und ein ratgeb PDG. undter! wan N, dann o.
15-18 Thli ••• seindl EFSTVW.
16 allain! QRDG. mit in BHG. wenn! JK. wenn est G.
17 spricht Salomon! spricht aber Salomon R, Salomon
spricht G.
18 da ist! das ist 0. ist das heil P. viII offt 0.
seind! ist JK.
18-22 lst ... rette seind! N.
19 aber also dein sache LP. deinl die AQROEFSTVWDG.
20 bertiffen ABHQREFSTVW. an deinen rate! JK.
als derl G. der! AJKEFSTVW, her 0, dann BH, aber QR.
als der Salomon sprichtl P.
21 weise Salomon D. Die sinne die werden STY.
erstSrt AJK, zu stort L.
22 da aber! und da aber BH, aber da R. vil! EFSTVW.
ratgebenl r~t QRCEFSTVWDG. seind! 0, ist QR. dal QRCEFSTVW.
24 ! JKNP, Welicher menschen rat ze vermeyden ist
marginal A, das xxviij in red 0, walichar radt ay
zuvermiden [zu maiden w1 ESTVW, ~ Welioher rat
zSnermeyden sey F. seindl ist QRCDG. ZU dem ersten
der toren added to title BH.
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120,25 Ztidem ersten so ist der toren ratt [der toren
rat ist CD] ztivermiden und nit ztihaben (ze halten cJ
QRCD. Elicher rnenschen all deleted H. NU hastu P,
du hast nun R, ~ Du hast yetzo G. wern! wellichen QR.
der! dir J.
25-121,2 EFSTVl,l.
121,1 za ervordern J. Nun will ieh dir JK. so! QR.
2 ziivordren P.
3 z8m G. seindl so ist Q, ist RG.
3-4 Zu ••• toren! Zftm (za dem F] Ersten der thoren
rat ist zuvermiden [zR meiden w]unnd nit zehalten EFS~v.
4 der ratt QR. torenl thoreten mensehen G. torn I sie AJK.
torn haben! die thoren habent die F. thorheit lyep EFSTV'~J.
die rette ••• liebl der rat der P. wann torn •••
torheitl L.
5 und all ••• torhaitl JLPNO. ziehend! die ziehen D.
siel QRCiFSTVWDG, sieh AK.
6 einl LP.
7 das sie allwegen OG. zfterkennen AJKEFSTVVI.
gebresten QREFSTVW. gepreehen undl JK. undl der LP.
der andern o.
8 und! PNBHDt aber G. und sy erkennen ir selbest L.
nichts BHQR. Der weiB Salomon DG. spricht 1 r~OBH.
9 reden! wyBheit reden ~STVW. unweysenI toren
JKEFSTVW.
10 deins uB sprechensl JK.
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211,11 Salomon spricht! L, Salomon spricht aber AJK,
Salomon NOBH, Salomon dixit R, Aber Salomon spricht C,
Er spricht ouch EFSTVW, der weyse Salomon spricht DG.
des torn! QR, der torn JLPBHEFSTVWG.
12 seinen augen! iren oren und [omitted LJ augen LP,
yren augen EFSTVW. der weyS man G. Aber [omitted PNBHEJ
der weyse der (omitted v] horet [Pfligt CEFSTVW]
rattes PNBHCEFSTVW. ratel nicht L.
13-124,2 these two chapters are transposed JK.
13 ! JKLPN, schmaicher rat A, Von der schmaicher
und gleychsner rate [marginal A] ACW, Cap. xxix in red 0,
¢ Von dem rat der schmaichler und der gleychBner F,
~ Die Rat der Schmaychler G. Der! von ESTV. rate! BH,
rat sind [auch DJ zlivermiden QRD.
14 ~ Lieber Melibee merck Es F. auch! ABHQRCESTVWD.
14-15 Es ••• gleichBner! ~ Der achmaychler unnd
gleychBner rat seind auch zftvermeyden G. die rete
der schmaicher undl deren menschen rlt der schmaichler
czRtlitler und der F.
15 geleichBner und schmaycher JK. und der ALPNOBHCD.
allein nit EFSTVW.
16 auchl sunder ouch EFSTVW. auch in geluckel KDG.
AlsI JKESTVW. sprichtl W, dixit R.
16-17 Ala ••• gluckel N. auch in glucke zu nyessenl
sich ungllicks zuvermessen EFSTVW.
17 in ungellicke LQRCDG. zu nyessenl nyesaen JK,
zevermiden der rat der schmeichren und zlimeasen R,
zemessen CDG. dezl JK, der 00. dez rats der! dar rat
deB QR, in rat der schmeichlenden EFSTVW. dasl Es AJK.
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121,18 auch gar K. meyden An~BHCD.
18-19 dem schmeychler STVW.
19 schmaichern und gleiBnern DG. mit! JO, icht L.
unns dasl uns G.
19-20 das schmaichen icht! uczit EFSTVW.
20 icht! J, nicht KLOBB.
21 leucht W, gar leychtigklichen und pald G. darjnne!
da mit JK, Dar umb N, dar darjnne R, und auch balde
darinnen D. wirt betrogen JK. Das! Das Das P, wenn
CFSTVW. wirl wirt O.
22 alsol EFSTVW. daz wir! EFSTVW. billich darumb
[superscript in a second hand A] AX.
23 darvonl darumb W. unzelichl uns!lig AJK,
wissentlichen BHOD, wislich QR, gwiBlich EFSTVWG.
sunde! sind JQR. kommen und wachsen o. 80! DG.
24 mit jrem lsuperscript A] AJK. schmeichung R.
sUnden also J. schen11chen L.
24-25 also ••• werdent! die allso schmaichen in
jren sUnden / die werdent schandtlichen und uner11chen
gelobt G. schantlichen und! W.
25 und unerlichenl JK. werden gelobt F. grosser! JKBH.
122,1 schanntlicher JK. gebrest PNOQ, brest R. nit! EFSTVW.
in! in der G. alsl als da 1st QR.
2 schmeichlery EFSTVW. augel o. diener und gleichBner J.
undl BH. oder glyBnery EFSTVW. Dochl EFSTVW.
3 diel ay ESTVW. Beindl BlindKDG. und Bchandber! F,
und schantper sey K, und schadber ist G. schatper LOBH.
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122,4 dem! JKP.
4-5 der ••• hat! umb die sy wandlent oder ein uff
mercken uf! sye hant EFSTVW.
5 sich der weys JKO. wyse mensch EFSTVW, weiB man G.
5-6 Darumb so der weyse sich seIber dar jnne erkent
und jn nicht engleubt [glOubet pJ LP.
6 und nit jnnen geloben QR. alB! EFST~v, als der
NOQRCD, als der alIt G. dixit R.
7 wenn! als JK. ettwer! eyner N, yemancz EFSTVW.
wenn ... soltu! du salt QR. selbs! sells C.
7-8 sein de1n selbs richter K.
8 andern menschen o. von dirt JEFSTVW, vor dir H,
fUr dir P. mer 1 EFSTVW.
8-9 nit gelauben mer von dir dann K.
9 dannl wann P.
10 Seneca apricht AJKPQRCEFSTVWDG. so bedenck EFS.
11 nicht andern! andern nicht [superscript] L,
den andern nicht O. anderen luten EFSTVW. wie du
es [delete~1 seyest B.
12 jm selbl sin se1bz QR. mer willi mer wall ABHG,
mer JKLEF, wol mer P, bas STVW. gevallen J.
13 bovell! volck EFSTVW. In ratenl und jn rat K.
inl STV. sachen! viI aachen DG. Auch forcht LP,
so furchte DG.
14 schmaichenden! Bussen smeichenden QR, smaichel W,
schmaich G.
14--15 dy smeichen dann dy scharffen wort der [deleted]
herr Salomon spricht L. dann ••• wort! als EFSTVW.
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122,15 harttennl P, und hertten JKDG. wort! JK, wort
der herren P. als der Salomon spricht AC, Salomon
spricht JKEFSW, Als Salomon spricht QRD, Salomon der
weis spricht TV, Alls der weiR Salomon spricht G.
Ein b8B EFSTVW. mensch! JK. der! JK, der da 0,
einner QR, der vil der G.
16 redt! wort J, rat BR, rede CEFSTVWG. ist ein!
ist eyn [deleted] der ist ein [all marginal] L,
der ist ein H, ist das ist ein EFSTVW. storck L, stock P.
17-18 gesmeichen suBen wolgeschickten ["ge_1I marginal
and each final lin"deleted] L. suessen schmaichenden
und suessen wolgeschickten BH. schmaichenden suessen
wolgeschicktenl sussen EFSTVW.
18 redeJ wort JKL.
18-19 es ••• sprichtl EFSTVW.
19 der frtindtschafft G. als! JK. dixit R.
20 dasl jnnan! fundan P, gewar N. und nit an AEFTVW.
21 suessen! i:FSTVW. zemen KCG. wann! dann F.
22 der! da 0, die BH. solicherl schmeicher R.
23 sie! EF, es STVW. sie bedarffe! JK. und
schlechter JKOBHR.
23-24 weys und wort JK, und weiser wort 0.
und weyse EFSTVW.
24 das aber du A. wontestl gedechst o. werestl
syest EFSTVW.
25 weyBe! wyBheit STVW.
26 von andern nit JKCEFSTVW. von and ern menschen BH.
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122,26-27 weyBheit nemen, das soltu nicht thlienlF.
27 Als! EFSTV\OI.Crisodia L. ersuchet! slichtLO,
Es slichetP, Wer da [omitted \'IJ sRchet EFSTVW.
123,1 bey dem die grosse! der in ESTVW, in F.
dem die! den L. die groBjn der weyBkait BC.
2 zweyfeln! P. von weisen! von den weysen L, von
weysem Bli,umb weisen R. rats bitten! rat sBchet EFSTVW.
2-3 das ist nicht unnutz noch schamlichl ist nicht
[deleted] nucze L.
:3 unnutzlich BH. schamlich! schadlichen gantz jm
keinnen wege QR, sch~ndtlich EFSTV~JDG.
4-5 JKLPN, Von vinden die wider jn gnaden A, Von
dero [dem DGJ rat die vind waren und jn gnade komen
sind [all marginal A, spricht er also added CD] ACDG,
das xxx in red 0, Von dero ratt die vigend warend
gesin und in gnade [Wider RJ komen sind ist zu
vinden l= ver miden RJ QR, Von denen die dir vigent
gewesen und wider in gnad komen sint EFSTVW.
6 zlimiden P. die dein veind AQRCDG.
6-8 aueh ••• stet! zfivermidenEFSTVW.
7 und die darnach JK. jnl zu NO.
7-8 Es stet geschriben JK.
8 sieher FSTVW.
8-9 seinen veinden CSTVWDG.
9 Ea spricht Ysiderus JK, Darumb so spricht auch
Josopus BH. auchl EFSTVWDG.
10 krieg oder hader EFSTVW. gewest LN.
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123,11 nlichts EFSTVW. truwen QR.
11-12 haB und rach EFSTVW.
12 ligt! lelicht J. allwegen! lang und allwegen AQCDt
lang RG.
13 Darumb so spricht BHEFS. Darumb spr1cht! K.
Wo das felir lanng 1st w. wo das fUr so lang ist EFSTV.
ist! ist und Bt ist glagen R. dar das K.
13-14 Darumb ••• geschmacke! J.
14 zergat o. nimmer der smack LPCDt der schmack
nymer EFSTV, der geschmacke nymmer W. Senecal
Seneca spricht JLPCDG, Seneca spricht aber K,
und Senica spricht Q, und dixit Senica R.
14-16 Noch mer spricht Seneca. Es ist weger [besser FJ
mit den [omitted w]~rtinden sterben dann mit den
vigenden leben EFSTVW.
15 besser JL.
16 Der Salomon spricht LPQRC, Salomon der welB
spricht W, Der weiB salomon spricht D.
17 dem [superscript] gloube L. niemer ewenklichen
nitz QR. ewigclichen! alwegen EFSTVW.
17-18 diemutig ••• gang! ioch demlitigat EFSTVW.
18 genaigt gang I naig po. geet NG. gegen dirl K,
wider dich J.
18-19 aber wol gezogen warden in EFSTVW. zli
fruntzschaft gezogen werden R.
19 mit fruntscha~~t zliLP. mit gRtem nutz w.
19-20 abar ••• nichtl oder mit dem willen JK,
aber nit mit dem willen QR.
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123,20 Salomon spricht! Salomon NOBH, Salomon dixit R,
mer spricht der klinig Salomon W. sol JKFREFSTVW.
22 deins pluets! des EFSTVW. EsI So R.
22-23 Es ••• Alphunsius! Petrus alphuncius spricht A,
Alphuncius spricht JK, Als petrus spricht EFST~v.
23 auch! G.
23-24 nit zu viI geaellen B.
24 gesellen zu AJKEFSTVW. deinem vind AKE.
24-25 gesellschaft haben JK.
25 magst gehaben P, haben magst RCEFSTVW. wann 1 EFSTVVJ.
124,1 und! AJK. was du aber gHtz tHst A.
2 nichczit EF.
3-4 1 JKLPN, Von den die ir [omitted ACD] freuntschafft
erzaigend mer von forcht dann von lieb wegen [~
marginal AJ AQRCD, Capitel xxxj in red 0, ¢ Von
denen menschen die fretindtschaftt erzeygent mer von
forcht dann von liebe wegen und des haben wir viI
anzaigen [und ••• anzaigen omitted ~ FG.
4 und nicht! mer da ESTV. 1 forcht wegen mer dann
von liebe wegen w.
5 BB! An allen (omitted QRCDG] zweytel AQRCDG.
Ea ••• zuvermeydenl Zftvermiden den rat EFSTVW.
zemeiden LPO.
7 Diel si JLPOCDG. nicht frewndl QR. sie seyendl OQR,
sy sind superscript in a second hand A. mer! DG.
8 hessig1 unselig und J. veindl frtindEFSTVW.
hassig und veind K. Als 1 JKESTVW. d1xi t R. allen 1
andern J, alten STV.
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124,9 zlibeschrinen L. zu1 1,'/.
10 behaben ~~BH. die reychtumbl LO, die richtung
APN QRCEFSTVWD.
10-11 lieb wirt JK.
11 und nichtz fremder dann flirchten! EFSTVW.
nichtz fremder! nicht hatt ein gemut L. ist fremder C.
Wannl dann LH.
12 darfst N.
12-13 bedarfft nicht gedencken, das duI kanst EFSTVW.
13 bedencken QR, dencken C. frewndt oder! o.
oderl noch EFSTVW.
14 gewynst mit forcht O. gewinnen EFSTVW. Unnd darumb DG.
14-15 spricht Tuliusl Tulius spricht JKEFSTVW, so
[omitted BJ spricht Tulius also BH.
15 recht! J. truwe Qh7STVW.
15-16 den er !urchtetJ durch forcht. und EFSTVW.
17 lebens! lebens leybs (superscript in e second
hand] A, leibs LQRBHCEFSTVWDG, leibes oder des lebens P.
nicht allainl EFSTVW, allain nicht BH. weder! K.
18 frUntschaftt noch rat EFSTVW. oder behalten EFSTVW.
19 verloren gewalt CDG. von! dureh EFSTVW.
19-20 von vorcht der undertannen gewalt verloren QR.
20 Als! JKEFSTVW. Darumb sprieht tulius AQRCDG.
20-21 erafft des gewalts kainerlay ist sieher BH.
21 wird.1g JO.
22 gesin P. sol de QR. wenl Wer JK, Wann wen QR.
22-23 wen ••• vil furchtenl L.
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124,22-24 so ••• sein! EFSTVW.
23 forchte des gucz P. geft~cht wil werden, der sol AJK.
Seneca! N, Seneca spricht [diXit Q] JKPQR.
24 nyemand! kain JK. gesein AJKLP.
125,1 marginal A, 1 J1GJPN, Cap. xxxij in red 0, Von dar
truncken [trunckenlutte RJ ratte ist auch zevermiden
Lzemiden RJ QR, Von den druncknan redten EFSTVW.
2 Der truncken JK. lewt! JKEFSTVW. rat der ist LP.
3 nicht! OEFSTVW.
4 Als Salomon! Als der Salomon LP, Ala der wise
king salomon QR, Als der we~se Salomon CF.
4-5 es ••• diel keyn heymlikeit ist do EFSTVW.
5 ~ heimlichkeit wo reich seynt L. raichBent!
herrschett P, ist BHQ, ist oder won.net R, regieret 'vi.
6 Diel ~ Die menschen die F.
6-7 marginal A, .1 JKPN, Cap. xxxiij in red 0, Von
dennen die da heimlich rattend und offenl1ch ander
rattend ist ouch zevermiden [last three words omitted RJ
QR.
7 sich annders BHSTVW. erczeigenni rattend AIls
hernach stat CDG.
8 Es ist auchl EFSTVW, Gat ist auch A, Fast gut 1st
auch QR, Gat ist es auch CD, Gat ist G. jnni on J.
9 haben ALPR. die redt EFSTVW. die etwas haymlich JK.
die haimlichen ettwas rattent! der heimlich ret L.
10 einl PEFSTVW. zaigen ANQRCEFSTVDG, ratten J.
ein anders offennlich erzaigent 0. AlaI JKG, als
der QRCD. Crisiodrus L, cosiodorus Q, Sidorius R.
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125,11 dixit QR. dasl die A, dor J. ist! LP.
beschedigung K, schendung QR, schedung DG. dz da QR.
12 im! in dem l';EHG,mit dem 0, in EFST. im willen! vI.
13 eyn anders L, ettwas anders EH. zaigen A, erczeugt
N. zeiget QRCDG.
14- marginal A, 1 JIa,PND, xxxiiij in red 0. menschen!
remainder of title written continous with text A.
Von des! Des BQRCD, Der HEFSTVW. ist zevermiden
added to title EFSTVW.
15 auch argwann L, zliargwan P.
15-16 Des ••• vermeiden! EFSTVW. menschen ••• auch!
ratt ist JK.
16 undl G. zu meyden LPR. Als man spricht JK.
daz der [marginal] L.
17 bSB mensch EFSTVW. guten I LP. rate gebenn uB jm
selbs BHV. nichtl JKREFSTVW. geben! ESTW, gegeben L.
18 marginal At JLPN, der jungen rat written
continuous with text A, Capitel xxvv in red 0,
Der jungen llitten ratt [omitted Q] QR. auch! EFSTVW.
zemeyden W.
19 An allen zweyfel der AQRCDG. Von [omitted J] der
iugent rat der ist JK. Der! DES LP. jungenl Jungen
menschen LP, jungen lutten QR. jungen rat ist auch!
EFSTVW. ist repeated A. auch! PNO. zijmiden P\ll.
zuvermeyden und! G.
19-20 und argkwenig zuhabenl JK.
20 jn argwon A, argwann LP. zuhaben! EFS~1. zehalten
POCDG. die jungenl aie AJK.
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125,20-126,1 noch ir zyttig synn EFSTVVl.
126,1 haben! hond E. die superscript L.
2 den I dem EF. Es mage! Es mag auch A, 'vlan[superscript]
daz mag L.
2-3 Es ••• undl EFSTVW. jnen ••• safft! sy nicht
der syn O.
3 gesyn LP. das! der C. hafft J, schafft L, saffe N.
besunder tlOREF, sunderlichen BH.
4 aufgefangen JK, auf geschossen R. seynd auff
gewassen LP.
5 Darumb spricht Salomon! Salomon spricht AJKFS~v,
Der wise king (omitted QCDG] salomon dixit [spricht CDGJ
QRCDG, Salomon E. Salomon! herr Salomon LO, der
Salomon PN. mustel wUrdst EFSTVW.
6 volgenl lagen J, wol volgen QR. iugent JR.
? marginal A, 1 JKLPN, Capitel xxxvj in red 0.
stet [omitted B) hernach geschriben [omitted H]
added to title BR.
a Sich wilt du AQRCEFSTVWD, ~ Prudencia / sihe wild
du G. merckl lug P.
9 uff! QR. oderl und AO. In dem! und in dem BH,
In EFSTVW.
10 underschal tung ESTV, underschaidung FW.
11 und den! den QRCEFSTVW. usgang QR. und was! wes G.
12 rats! o. soltu! dz solt du C. tlissig AG.
fursehennl L. soltu vleyssiclichen fursehenn! EFSTVW.
13 In deim J. erfaren! antang AQRCDG, ersten K,
ersamen P. In ••• rats! EFSTVW. soltu! Du solt CBFSTVVI.
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126,14 deinenl deinem AJEG, anderen K, von dem L.
die ding thon EFSTV\~.
15 genntzlichen, die! Q, so R. versprochen STVW.
die da QREFSTVW.
16 den zornl der zorn BH, ist zorn QR, zorn EFSTV\v,
dem zoren G.
17 wollust A. und! L. gehe EFSTVW.
18 z8m G. andern mal! ersten JK.
19 wann! L, von P. so! BHD.
20 so! und so BH, Do W. nliczig EF.
21 sach underschaid! o.
22 vorhyn der anfang angesehen EFSTVVJ. vorl LP.
an gesehen an [deleted] der ~nefang H. daz [deleted]
Darumb B. so! JKLHD.
23 vleyssigclichennl mit groBen fliE EFSTVW.
und wol zRbedenckhen G. bedrachten N.
23-24 Als geschriben stat! L, alB geschriben statt
Ovidius QR, als clarlich geschriben stet G.
24 widerstand! du widerstand Q, vermeiden sind
[a possible reading: this line is nearly illegible]
widerstand R, Tha widerstandt G. dem anefang AJKFSTVW.
25 zuspat wurt BH. berait! L. prechen BH, bresten
QRESTVW, gepresten Ft geprechen der mennschen DG.
langzeitl lang K.
127,1 sint verzogen P. verborgen w. seind! werden J.
Alles! J, Als B~FSTVW.
1-3 ubel ••• sprichtl EFSTVW.
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127,2 Scolasticus K.
3 dixit QR. auch mercke QCD. auch! AJKLFSTVW.
3-4 Merck ••• sprichtl R.
4 Als! AJK. dixit Q. Auch die CD. lligt!brengt LP.
4-7 Als ••• wann! unnd LFSTVW.
5 nit ein ander P. des anfangs! BB. auch! R.
auf das ennde und auf den anefang JK. den anfang
und such daz ende L.
5-6 Seneca spricht JKQRCDG.
6-7 die snfenng weren! den anfang weren AJKC,
dez (written over an erased "die"] anfang zu
[superscriPt] weren L.
7 zu weren PBH. zu regiren L.
7-8 der [superscript] anfang stet [written over an
erased IIsind"1L.
8 in! under ~FSTVW. geschicht! geschicht oder das
ennde A, das ennd JK, geschickt BH.
9 groBer NO. underschaidl flyB EFSTVW.
10 derfaren L. wann! dann R.
10-11 aygenlich zG dem weysen JK.
11 erfaren die rete! zu [marginal] erfaren die rete L,
ratt erfaren QR. diel CEFSTVWDG. den rat BR. er! ir P.
12 deml den J. werd geczogen JKN.
13 Capitel xxxvij in red o.
13-14 die ••• dirl dy ffunff dy LP, diBe nach
geschriben flint! aachen die [omitted V] dir
(omitted EFSTW] .8FSTVW.
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127,14 sach! NBH, ding o. Tulius! der lomitted EFV]
groB [omitted EFSTVW] meister tulius REFST~1.
schreibt! spricht ALPQRCD, nennet dK, beschreibet EH,
secz unnd spricht also EFSTVW. ersten mal EFSTVW.
15 zB.m G. Zlidem andren malle REFSTVW. aim J.
16 sey dem! sey zu dem QR, sey dinem £FSTV, deinem W.
zRm FG. zlidem dryttenmal LC.
17 darvon nachl darnach J. zRm FG. vierdten mal C.
waz uB N.
17-18 vierden ••• zu deml F.
18 eyn sache geborn sey oder werde LP. ding LOder
sache A] geporn sey AJK. und zu dem R. ftinfften
mal CEFSTVW.
20 sprich ichl EFSTVW. du soltl soltu w.
20-21 was war ist! die warheit EFSTVW.
21 alwege uff zunemen ist NO. zH auff nemen C,
zaSffnen DG.
21-23 sie ••• warhait! ~FSTVW.
22 nahend! macht LP. diel den AJKLOQRCDG. zul
AKLPNBHQRCD. Got! gut LP. machet siel gott macht
sie AJKC.
23 Got! QRCDG, gut LP. warhaitl warhait oder wishait A,
weishait OBHe. unnserl got der G. berrl Iieber herr BH,
lieber herr seIber Ft herr Jhesus STVW.
24 dixit Q. jn deml jm AQRCDGt in einem F. diel
der LNQRW.
25 wisheitt RDG. hat gesprochenl spricht [diXit QRJ
JKQREFSTVW.
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127,26 lawttern! AJKEFSTVW. warhait wann die warhait
LPNBHCDG. nit J, nliczit EF.
27 vermischt W. wird! ist JLPBH, war G.
128,1 herr! lieber herr BH, here jhesus cristus QR.
spricht in dem heyligen [om~tted FJ evangelio EFSTVW.
2 Salomon! Dnd der Salomon P, Der Salomon BH, und
auch der [weiS DJ king sallomon QRCD, Der wyS
Salomon EFSTVW, Salomon der weiB G. dixit QR.
3 weger! die wege QR, ee EFSTVW. der! AKPNHCEFSTVWDG.
der, der! er J, der der da L. fliBig N.
3-4 dann ••• ist! darumb er ist emsig QR. emssig
ist in liegenl lugenhafftig mensch EFSTVW.
4 in! zu PG.
5 Tulius spricht! EFSTVW, Das der [omitted NJ Tulius
spricht U~BHD, Ouch spricht Tulius P, Tulius dixit QR,
Auch Tulius spricht C, Als Tulius spricht G.
du soltte! Zu dem andern [mal FJ soltu EFSTVW.
5-6 ob der rat mit catchword K.
6 miBhellig R. deineml dem AJKN, deinen eG.
underschaiden G.
7 mitlend EFSTVW. deineml dem JK, deinen W.
7-8 mithellung dinnem ratte dar wider sigint QR.
8 darwiderl wider J, dir wider CEFSTVWDG.
und wer die seindl P.
11 solte! schalt L. achttenl bekennen JK, betrachten DG.
rate! QCG, ratt deleted R. dein rate! EFSTVW.
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128,12 mithellendt! aber mitheldig L, mittheller 0,
mithellung EFS, mitlung TVW, mithelligt G. in deinem
CEFSTV\I/G.In den JK. allen! G, alden L, allem Evv.l.
13 soltu! solt QRCEFSD, solt du G. dich! QRCEFSTVWDG.
deinl die O. begirde auch G.
14 dein! dem PRCEFSTVWDG, der NO. dem! dinem LQR,
und dem BR, und dynem EFSTVW. und deinem vermligen!
EFSTVW. deinem! R. ververmugen Q.
15 male uffnemenn! mercken EFSTVW. Du ••• male!
Ze dem andrenmal und zu dem dritten malle solt du QR.
16 nach dem! dem AJKQRCDG, dinem iFSTVW. nach
zevolgen CDG. gut oder ubel! ubels oder gRtz AK,
Ubel oder gat J, es sy gRtes oder ybels EFSTVW,
gRt oder p8B G. hafsl L, hafs oder J.
17 das omitted both occurences BHQRCDG.
18 und! oder EFSTVW. und viI ander sach! QR.
viI mer annder G.
19 dir darvon G. klimend BH, nit komen QCD. mugen! JEH.
den allen! dem allen BR, dem allem OG. der! den J.
das beste N.
19-20 In ••• zuversmehen! das ist den besseren teyl
z8 [omitted STVW] erwelen / und den boBern teil
gancz z8 [omitted ST~J vermiden EFSTVW.
20 ! gar [omitted DG] ze vermiden 1st QRDG. ist ze
erwelen o. erwelen! welen JKN, falgen LP. ist! sey L.
ist ••• zuversmehen! und der bSser teYle gar
z8vermeyden ist 0. der boBerl den pOsen J, das boste Nt
der boser teil [superscriPt} L. gar! JK. zRvermeyden AJK.
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128,21 Und Zu R. zftdem [Zlim STY] vierden teil so
Lomitted STVW] merck EFSTVW. male! LG. iglich sache L.
22 wort geborn sy oder werd Es [AlSO STVW] ist
zRvermercken [zftvermeYden F, zftmercken W]EFSTVW.
also! STVW, also ist QR.
22-23 ist ••• merckest! Soltu mercken O. also, das
du merckest! JK.
22-24 ist ••• werd! P, ettwas DG.
23 ob es darauE W.
23-24 daruB • •• schaden! ettwas tugent daraus werd
geporen oder schannd JK.
24 ettwas! A. geboren werd! N. geporen werde etwas
LQRC. schande OQR.
24-25 ettwas ••• daBl komen mSg etwas tugent oder
schad / etwas zethRn oder zelassen / und ob etwas
nucz oder schad dar uB komen mSg EFSTVW.
25 zR meyden 1st JK. zlimiden oder zli [omitted LJ
thun ist [sey L] LPQR.
25-26 zuvermeiden ••• gemachl EFSTVW. oder nutz,
oder gemach! JKQR, zR nutz oder annderm G.
27 zRm TVWG. male! LG. der haidnisch Tulius G. dixit R.
27-129t1 als ••• sey! EFSTVW.
129t1 Du solt JQRG. was ein BH. seyl ist Q.
1-2 dings • • • iegclichenl o.
2 Ala dann G. Salomon JK. sprichtl jn superscript L,
dixit QR.
2-3 einer ••• sach! In eyner yeglichen sach oder
geschicht erfar dich flySenglich EFSTVW.
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129,3 die sach! dich BH. so! wie superscript L. dann! JK.
so du vindest J, So vindest du K. vindest! gewinst
oder vindest A, gwinst MQRC.:Ji'STVvlDG.
4- nach dem! den R. uBgangk! anfangk N, endt o.
5 sehen R. du solte! Sander AEFSTVW. auch! EFSTVW,
auch gar wol DG.
6 bedenncken JKORG, gedenck EFSTVW. das! an daz L.
gegenwerttigl gegenwerttig widerwerttig [superscript
in a second hand] A, widerw~rtig JK. und an daz
vergangen L.
? dixit QR. in ••• lebenn! JK.
8 wirt es gesenckt! seezs EFSTV, setz es W. gestliekt K.
9 drew taile! den teyl L, dem tal P. Das es ordnet
EFSTVW. fordret R.
10 furcht JCEFSTVWG, slichtK. esl und EFSTVW.
des vergangen BHW.
10-12 es ••• klinfftig! dar QR.
11 wann wert Der J. wann ••• vergangenl KLBHMCEFSTVWDG.
11-12 Der verluBt das leben der das vergangen nit
bedenckt A. velust des lebens G.
12 ftircht JXCEFSTVW.
13 felltl 1st AJK, wtirt CEFSTVW. unsicher! unter
sich L. so (marginal] fursich L.
14 das du das! daz du MQRCEFSTVG, das I das du W.
mligest geleyden AJK, leyden magst w.
15 guet! JK. uffnemen AJKLPNBHG.
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129,16 marginal A, ! JKLFN, Capite1 xxxviij in red 0,
Wan der rat uffczenemen und [auch FJ zeloben sey
[written continuous with text A] AEFSTVvI. uf"fzumen B.
und! R, oder G. zeloben das merck also DG.
17 Es ist auch AJKQRG.
17-18 Es ••• sprich! Das ist za vermercken [nun
zfimercken VI] wann der rat uff zenemen oder zeloben
Lza lassen FJ ay. Jch sprich also EFSTVW.
18 und! oder G. Und! ABMQRCDG. ich! LPl'lO.
sprich allso G.
18-19 Und ••• zuloben! JKH.
19 wann der funden L. gefunden BR, befunden EFSTVW.
19-20 Wann er gut funden wirtt und nlicz p.
20 das er nticz und gBt sy EFSTVW. Wie ••• guet!
CEFSTVW. er offt gesehen G. wirt gesehen gBt JK,
gut gesehen wirt O.
21 doch denl den doch AJK, dennocht CEFSTVW. nicht
pald! als pald nicht O. pald! ba1b W. auff fa hen LP.
in! JK.
22 vor flissenklichen QR, vleissig G. anschawen
oder durchschawen A, durch grUnden EFSTVW. wie! biB N.
den! In JK.
23 Ala dann BH. dixit Q. in allen dingen all repeated B.
jn allen dinen dingen QR.
24 bedecken V. ee sie! E er aige QR, ee das sy EFSTVW.
25 werden ••• anfahen das! R. auch! G. dasl ANMQCFSTVWDG.
das duI E.
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129,25-130,1 Du ••• mligest! LP. das du ••• mligest! du
mSgest volpringen JK.
130,1 eym G. als! EFSTVWG. Seneca! Seneca der heydnisch
meyster D. dixit QR.
2 nicht sach die dir NO. die! AJKLPHMQRCEFSTVWDG.
zu! J. das! PMQRCEFSTVvlDG.
3 Ierne das! Ierne AJKBQRCEFSTVWDG, daz lerne daz LP,
und Ierne das BQR. zelern sy PMQRFSTVWG.
4 das! AJKOQRCEFSTv\<iDG.das vor frumen! P, fUr
frlimen daz N, vor den frummen das 0. frumen! frowen QR.
zR fromen wlinschen EFSTVVI. sey! ist JL.
5 Seneca spricht [dixit RJ ALPNQRCEFDG, Aber spricht
Seneca JK. die purde J, der bUrden STVW. undter! L,
und eren F.
5-6 undter dar die! dy under die P, oder deren
die STVW.
6 nit wichet EFSTV, nitt weichen ist W. du.! QR.
auch! L. allainl NOD.
7 gfttheitEFSTVWG. den nlitz! des Racz N, der nUtz BH.
oder diel die L, oder R.
8 anI AMQRCEFSTVWDG, ansechst O. So! Es J. sicher N.
8-9 So ••• geschehenl Darnach geschicht EFSTVW.
9 beschechen QR. das! als QRG, das selbig das STVW.
gesprochen EFSTVWG. 'vierda EFSTVW.
10 vermlig mer MCDG. dann jn sein A. weiset! vermag G.
und! oder LP.
11 sin mugen uber grift QR.
12 aber repeated M.
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130,13 weger! besser EFSTVWG. zeschweygen J, geschwigen
EFSTV\,/.oder underwegen! L.
14 gelassen EFSTVWDG. dannt an L. dann thun! QREFSTVWDG.
Als! P. Als ••• spricht! Petrus Alphens L, Sant
Peter spricht in einer epistlen EFSTVW. dixit R.
15 dz ruwen QR. gewinne st yber din red EFSTVVJ. und so BH.
16 nit JTV. nichtznit pessers G. geschwigen EFSTVW.
Dem! den JK. Dem weysen unnd wiczigen [flirSichtigen G] DG.
16-20 Dem ••• gepessert! EFSTVW.
17 zesweigen C. dann vil reden G. wann! dan N.
wan gar vil R.
18 werdent befriffen J, werden ergriffen K.
und mit LP, aber mit QR.
19 sint glich den schossen QR. die denn [de QR]
leichticlichen BHQR. leicht o.
19-20 werdent auBgelassen J, werden hinaUB gelesse. K.
20 und swarlich widergezogen und gepessert werden A.
under zogen QR. und gepessert! G.
21 allen! EFSTVW. zwerfellichen 0, zwiffelhaftigen
EFSTVW. wegerl passer G.
22 Darumb! G. dixit Q.
22-23 ! gelaBen dann geschehen. Ala Tulius spricht.
Die da dz recht gebietend denn [omitted w]gehSrt
flyB zuthun was E~STVW.
23 die de wagent werdent QR. werdent DG.
24 recht EFSTVW. unrecht AKPOCEFSTVW.
25 wennl Dann EFSTVW. schinet EFSTVW.
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130,26 betrlibnlisoder betUtnliss At betrRpnuB JKLP,
betuttnuB R. unrechten NSTVVI.
27 vorgeschriben! Ft gevorgeschriben M. biB! bleybe L.
27-131,1 weisE Das du dir seIber und a·'lderlelitten PQR.
als weyse dir selbs unnd! dir seIber als [omitted FJ
\vyB als [omitted FJ EFSTVl/J. sachen und dingen / merck.
BiB dir selbs weyse / und auch annderen 1elitenG.
131,1 andern le",tten!F. das du allwegen! J, 8llwegen QR.
erfolst L.
2 gut! LPR. unnd die w8rhait ESTV1.'JG, und warheit F.
den nutz! F, und den nucz O.
2-3 und bescheidenheit R.
2-4 den ••• ding! sey / du solt ansehen den nutz /
die beschaidenhait und auah die gerechtigkait / unnd
al1e widerwertige ding solt du G. die beschaidenhait
••• lassen! und alle widerwertige ding vermeyde F.
3 gescheydenheit L. und! JK. die gerecht1keittl R.
Und solt a11e 0.
3-4 aIle ••• lassen! Unnd das du aIle widerwertig
ding underwegen laBest und sy [Sy auch STVW] nit
thuest ESTVVI.
4 \',iderwerttigeI wertigen L. lutter wegen IJ.
zelassen AJKR, gelassen PNBHMCD.
5 Due to derivation from an imperfect coPY of Ct
the rest of the text to the end is missing EFSTV1tl,
and two chapters from an unknown source are substituted,
see pages 77-81 above.
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131,5 marginal At ! JKLPN, Capitel xxxix in red O.
Wann der rat ist zuverwandeln written continuous
with text A. oder! und BH. die! QR.
6 NU soltu mercken P. nWl! QR, auch AKG. oder!
und LBH. die! QR.
6-8 ! Du.solt auch mercken wann der ratt sey
zftvermeyden und zftverwanndeln von vil aachen J.
oder ••• wegen! sey zuvermeiden Der rat ist zHvermeiden
oder zuverwandeln von vil sachen K.
7 mag und solI mogen P. Und! LP.
8 beschechen AQR. wegen! LP, wegen wegen N.
9 Die erst JK, Zum ersten QR. wenn nun die sach
vergat BH. nun! AJKG.
10 oder! und LQR, oder aber G. wUrddet! JK.
11 wol nuwes QR. diel daz L.
11-12 ala sprechent die gesecz JK.
12 auch das nicht! das nit AKL, auch nit das K,
dz auch nicht P.
12-13 du ••• dal dz QR.
13 halten oder schatzen A. bewandelt M, gewandelt QRCDG.
14 1 von vil sach wegen AMQRCD, cas gaschicht auch
von vil sachen wegen G.
15 Dar1 L, Der dritte BH. zu vermyden N.
16 istl wirtt P. mit! jn JK. boBer! pesz O.
unnuczer b8Ser AJK.
16-17 andern besern unuczern aachen MG.
17 als dick! ala dann dick BH, als otft D, das dann
ottt G. beschicht JQR. Seneca! Seneca spricht AJKP,
ala Seneca spricht [dixit QR] LMQRCDG. es ist ott OBHDG.
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131,18 das repeated P. der lligehat J.
19 unwarheyt G. spricht! lJOBHEFS. Als Ovidius
spricht [dixit QRJ QRCDG.
20 die dye bittern M. bittern! bitterkeyte N,
bitteren veind G. sind! ist AJK. offt BHDG.
undter! und N. der! dem AL, den MQRCG.
21 hSnigsame JK, honig snessen wortten G.
22 Der rat und die gelubdt ist auch zRvermeyden G.
zu vermiden und zu wandlen R. zuvermeyden [marked
for deletion with subscript dotS] zuverwandeln L.
gelupt ist auch zliver wandlen QR.
22-25 ! JK.
23 QR. die! sy L. schadber P.
23-24 oder koment uS einer schandtpern [schinbern MC]
sache LPNBHMCDG.
24 sache koment! die schantbar ist QR. jnl QR, Ein DG.
25 die! dyn LPNO.
132,1 zftverwanndlen DG. zul BHQR. sunden! gefunden QR.
2 gehoret! zeucht G. A1s dann G.
3 gott den a1lmachtigen ala achandtbare wort. Jch
hab gesprochen G. a1s ich denn A.
3-6 Ala ••• mag! Es ist auch zHvermeyden ain
schanntper ge1libt daa ist zBversten d.asunmBglich
zetBn ist. Und (und auch KJ von der die mRtsam1ich
[unmRtsamklich Kj nit mag gehallten JK.
4 der! dem O. schadber P. magstul das machstu 0,
Macht du M.
4-5 magstu ••• geluptel L.
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132,5 dy unmuglich! das umliglich 0, und mliglich QR.
von der! L.
6 gemlitlich oder gemlitsamlich AMQRCDG, genligsamklich RJ.
7 den gelubden L. diel das O. schadet! stet o.
dem! dem deme N.
7-8 glober ••• ist! der si gelobt dann das si nucz
bringet JK.
8 sie nutz! die nucze H. dem sie gelopt ist! A.
8-9 oder wider wertig oder von der [dem RJ die
unnutze ist dem si QRCDG.
8-10 oder ••• istl N.
9 dem! BHMQR. dem, dem! dann dem L. siel es O.
10 AlsI NO. sprichtI BH, dixit QR. Als Tulius der
haydnisch mayster spricht G.
11 verkert K.
12 Capitel xl in red O. gehort und gemirckt N,
gedenkt und gemerkt M.
12-13 gemercket ••• uffgenomen! gemercket und mit
fleyss utfgenomen hett A, fleissiclichen ut genomen
und gemercket het 0, vil eben aich bedacht und
flislich gemercket und utf ganomen hatt QRCD, gar
aben und sich vleissigklich bedacht / und auffgenomen
het G. und vleyssiklich J.
13 das repeated JK. vorber! hie vor AN, her vor her Kt
vor LDG, vor mala R.
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132,14 da ••• verstan! ¢ Do sprach Prudencia zH t-lelibeo.
Jch verstee nun wol das G. Melibeus antwort und
begeren an brudencia title be.fore Me11beus' speech QR.
Prudenciana P.
15 in dir ist G.
16 so [omitted R] bitt ich dich mit allem f118
und ernst dz du QR.
16-17 die uns P.
17 die erlichenn entzogen! erlichen erczogen L.
nicht entzogen G. Und nach AJKQR. vil mer 0, gar vil QR.
red und widerred G.
18 da zu N. sich! LP. sich zu paidenseiten verluffen JO.
pracht I 0, sprach L. zftb~- remainder of text missing
from this point due to imperfection of unique coPY D.
19 last few lines repeated 142rb (0) and 142va (g) Qq.
Prudenciana P. und! LO. das die! bracht die dar zU
dz sy R. diel q, du Q.
19-20 das ••• begerten! begertent demUetigklichen
genade G.
20 genaden! L, an mellibe~ gnade R. begerten gnad J.
loptend Q, geloblobten G.
21 iml LPNBHMQqC. unndertenigklich G. leib! lib
PNMQqRC. mit! LPNMQqRCG. gut superscript L.
22 allczeit AJK. jnl nsch LPG. alleml AQqR. seineni
seinem J, melibeus Qq. willen und gevellen / bye jnn
zeyt / und dort in ewigkait / des helf! uns die
heylig unzertailt drivalltigkait G.
237
1.1.5: Interrelationship of manuscripts and prints
Hohenstein derived his scheme (p. 15) from a
knowledge of seven manuscripts (ABHJKLM) and five
prints (CDEFG). This scheme is now insufficient, as
developments in cataloguing and more efficient
research have added five manuscripts (NOPQR) and
five prints (STVWX), making a total of twelve
known MSS and ten prints, nearly doubling the
amo~~t of primary source material.
The interrelationship of MSS and prints is
revealed by an examination of variants and lacunae.
The MSS AJK are closely related. Among the
many common features in the variant apparatus, there
are several points where short phrases or words are
omitted in all three: "von jnen," 97,12 1; "seiner
kunst," 97,16; "auch von," 98,5; "newlichen," 98,22;
"mit dem," 110,25; "von dem alter," 120,7. At no
point is a longer passage omitted that is common to
all of them. Other pointers to their close
relationship are offered by the use of common variant
phraseology, for example: "Da klaget und waynet er
ye mer und mer," 93,10; rIalsdem herren gevellig
ist," 95,23; "und sie mit der hillf gottes gesund
machen," 97,25-26; "wie vil er hette gliter rrund,"
98,15-16; "wann da er adam besch~t [geSchftrr JKJ -"
107,15.
1 References are to the German text by page
and line number.
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MSS JK do not derive from A. At 98,15 A has
"g~nner" where JK have preserved the correct
"gesellen;" at 98,19 A has "gar vi1," which JK do
not; at 99,7 A has "ouch des noch" for the correct
"noch" of JK; and at 112,15 A adds "und soll auch
verschwigen beleyben," which JK do not.
JK have a common source. At several points
they share significant lacunae which do not appear
in A, for example: "der ••• verwanndelt," 104,4-5;
"das ••• vindet," 104,12; "one ••• der ist," 110,5-6;
"wider ••• zug1eichen," 118,23-24; "Und ••• zuloben,"
129,18-19. Moreover, the chapters "Der schmaicher
und gleiehBner rate" (121,13-123,3) and "Von denen
rat zunemen, die veind waren und yeczunder widerumb
jn gnad kumen sind" (123,4-124,2) are transposed
JK and not A or any other MS or print.
J has several lacunae which do not feature in K.
J, therefore, did not provide a source for K.
Examples are: "jch ••• richtet," 99,12-14; "du soIt
jn ••• uberwinden," 106,6-7; and "Darumb •••
geschmacke,fI 129,13-14.
K has, in turn, several lacunae that do not
feature in J, showing that K did not provide a
source for J. Examples are: "seiner kunab ," 98,1;
and "und ••• gewaltigen," 118,3-4.
It can therefore be concluded that JK have a
common source manuscript, E, now lost, in turn
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deriving from another lost MS, a, which provides
a source for all three MSS AJK.
MSS LPNO are also closely related. All have
the interpolation "nicht kdeleted L] haim" at 94,4.
LPN have the interpolation "und mit waf'f'en"at 100,14.
LNO omit "und mir getrew" at 108,27. LPNO all omit
"und all ... torhait" at 121,5. Further examples
can be found in the variants.
LP are closely related. L has been emended,
not always for the better, by a second hand, these
emendations being deletions, corrections, additions,
and erasures. .unongthe omissions common to LP are:
"und mochtten •• • geschehen," 98,22-23; "einer • ••
schnelliclichen," 99,7-9; "und ••• geschickt," 120,8-9;
and "Du ••• miigest," 129,25-131,1.
L has several lacunae which do not occur in P.
It therefore follows that P is not copied from L.
Examples are: "dann ••• ersams," 104,9-10; "des •••
gehabt," 115,27-117,2; "welcher ••• wey-se," 119,1-2;
"wen ••• vil furchten," 124,22-23; and "magstu •••
geliipte," 132,4-5.
P has, in turn, several lacunae which do not
feature in L. L is, therefore, equally, not copied
from P. Examples are: "Darumb ••• frewnde," 118,22-
119,3; and "ist ••• werd," 128,22-24.
NO are closely related. Both interpolate
"in dem katho Temporibus mores" at 104,4, and both
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have "uB Adams saite" at 107,17. Several lacunae are
also held Ln common: "also ••• fra~ien," 108,5-6;
"was sey,1I109,10; and "das du ••• ersam sey," 113,12-14.
o is not copied from N. N has several lacunae
not witnessed in o. Examples are: "Ist ••• rette
seind," 120,18-22; IIAls ••• glucke," 121,16-17; and
"oder ••• ist," 132,8-10.
N is not copied from O. 0 has several lacunae
not wi tneesed in N. Examples are: "frawen •••
leichtverttigen," 106,13-14; and "dings •••
iegclichen," 129,1-2.
It can be concluded that LP derive from a
common source MS, S, now lost, and that NO derive
from another, 1], also lost. Both these lost MSS
derive from another, b.
BHMQRCD are related. The prints EFSTVWXG also
belong to this group, but, as they represent a
rather different stage in the textual transmission,
they will be dealt with below.
H is a direct copy from B. BH share many lacunae
and variant readings, as the variant apparatus
reveals. Examples of lacunae in common are: "ire
stat," 107,3; "wann ••• tor," 111,5-6; and "wider
••• zugleichen," 118,23-24. In addition to these,
H also has a lacuna which is not shared by B,
showing that B is not copied from H: "dez ••• lang,"
102,13-14.
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R is a direct copy from Q. Both are written
by the same scribe, Gerold Edlibach, Q in 1488,
and R in 1498. Of the many variant features these
MSS share, examples of lacunae are: "da ••• sache,"
97,13-14; "darumb ••• vez-miigen;" 114,16; and "es •••
kiinfftig," for which they have "der", 129,10-12.
Apart from these, R shows several lacunae uniqe to
it, showing that it does not provide a source for Q,
for example: "und ••• gabe," 113,9-10; "Merck •••
spricht," 127,3-4; and "werden ••• anfahen das,"
129,25. R also dubs Melibeus a "ritter", 92,18.
From this group of MSS and prints, Hand R
having no critical value, we are left with BMQCD.
Most of the fragment M having been lost, comparison
with the other MSS is only possible ~om the point
"so du •••11 (129,3) to the end. No single variant
is common to BMQCD, only rather to varying subsets
of this group. BQCD has "in richten in suntlicb"
for "in richten ist suntlich" at 99,10-11; BCD
has "weysen" for "unweysen" at 128,17; the group
BMCD has "gwinst" for "vindest" at 129,3; BQCD
omits Itdas"in both occurences at 128,17; BMCD
has the lacuna "wann ••• vergangen" at 129,11; and
BMQC all omit "im" at 132,21. There are many more
examples.
Most closely associated within this group are
QeD. No lacunae are shared, but a great number of
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variant readings are held in common, for example:
"gebent oder begriffot" for "begreyffen," 106,9;
"die vergangen zitt" for "die zeitt," 110,27;
"wider wertig oder von der die unnutze ist" for
"von der, dye unniitz ist, oder widerwerttig dem,1t
1;2,8-9.
QR have not provided a source for any other of
the MSS or prints. A unique variant is to be found
at 107,22: "die man nit ratt und hil!f von frowen"
for "er nicht rat von jm;" and at 114,16 a unique
lacuna: "darumb ••• vermugen."
CD are siblings. Apart from the many co-occurences
with QR, they also often co-occur without QR, for
example: "rattend Alls hernach stat" for "erczeigenn,"
125,7. D is not the source for C, preserving many
variants not found in C, for example: "geprechen
der mennschen" for "geprechen," 126,25; "zHS!fnen"
for "uffzenemen [zR auff nemen cJ," 127,21; and
"Ein" for "jn," 131,24.
C is not the source for D, nor for BHQ. Bamler
introduces a number of interpolations which are
unique to CEFSTVW(X?). Most signi~iaant are the
two interpolations: "wann ••• ennd," 11;,20; and
"Auah ••• gat," 113,23.
B does not provide a source for MQCD. Again,
several unique readings are to be found, for
example: "haimliaher" for "heiliger," 104,25; "ire
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stat" omitted 107,3; and "wider ••• zugleichen"
omitted 118,23-24.
M is more closely related to QeD than to B. As
only a short fragment of M survives, attention must
be paid to even the smallest variants. A count of
the variants reveals that in nearly 80% of cases,
M co-occurs with Q-variants and not with B-variants,
for example: "an" omitted 130,8; "von viI sach wegen,"
131,8; "den" for "der," 131,20; "gemlitlich oder
gemlitsamlich" for "gemutsamiclichenn," 132,6; and
the second "mit" omitted 132,21.
M also does not provide a source for BQCD.
Several unique variants are to be found, for example:
"bewandelt" for "verwanndelt," 131,13; and "gedenkt
und gemerkt" for "gemercket," 132,12. It also, as
stated above, agrees sometimes with B, sometimes
with Q, sometimes with Band Q, etc.
It can be concluded, therefore, that in the
group BMQCD, CD share a now lost MS source, 2, which
in turn has a common source, 9, with HQ. B derives
from the same ultimate source ~as MQOD.
EFSTVW all derive from C. All of them possess
the interpolations introduced by Bam1er at 113,20
and 113,23. EFSTVW also have another interpolation,
that of "Belling the cat" at 118,6 (see above pp.
74-76) which is not found in C. The final chapter
"Wann der rat oder die geliipt ist zuverwandeln"
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(131,5) which commences at the bottom of a verso
side in C is omitted in EFSTVW, and two chapters
from an unknown source are substituted (see pp.
77-81 above). This must mean that EFSTVW are copied
from a copy of C which lacked the final two sheets.
Not surprisingly, the already cumbersome
variant apparatus is heavily dominated by EFSTVW.
Either the undated E, or else F (1496) must head
the group, as they are the oldest prints. No MSS
contain the interpolations discussed in the
previous paragraph. All the prints must, therefore,
descend from C or D. STVW are all after 1500.
The number of minor variants and lacunae
present in F shows quite unambiguously that it has
not provided a source for ESTVW. ~~amples of
lacunae unique to Fare: "und schandber," 122,3;
"weyBheit ••• thUen," 122,26-27; "vierden ••• zu
dea ," 127,17-18; "vorgeschriben," 130,27; n andern
lewtten,"131,1; and "den nutz," 131,2. Other
significant variant readings include: "bBa" for
Hubel," 106,7 and 106,10; "und auff z8nemen auch"
for "und," 106,20; "das vor alIter ist gesprochen,"
110,25; and "und alle widerwertige ding vermeyde"
for "die beschaidenhait ••• lassen," 131,2-4.
From the preceding paragraph, we can conclude
that F is not the source for E, and must therefore
be a direct copy from it. This is confirmed by the
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very many places in the variant apparatus whore .E
and F coincide. The undated E can therefore not be
later than 1496, the date borne by F.
Within the group EFSTVW, a sub-group STVW can
be identified. As these prints cannot, as has been
explained above, be copied from F, they must derive
from E and, as S is the oldest (1504), it must head
the group. STVW share many variants, for example:
"widerumb von dannen" for "uB," 93,4; "vernam und
sie sachllfor "sach," 93,5; "sand" omitted 94,23;
"b8sen" for "widerwerttigen," 95,1; "tag" for
"ratte," 101,18; "darumb" for "so," 111,2; "wyBheit"
for "weyBe," 122,25; and "das selbig das" for "das,"
130,8. At no point does S possess a variant reading
that is not repeated in T.
TVW further permit themselves to be identified
as a sub-group depending on S. As T is the oldest
of these three prints (1508), it must head the
group. There are several variant readings in TVW
that do not occur in CEFS, for example: "niemant
schedlich seient" for "yederman ••• schaden," 97,18-19;
·rechtem" omitted 97,24; "wie mechttig" omitted 98,14;
"das sol nit sein" in parentheses, not in parentheses
CEFS 103,6; and ngSten weisen" for "weysen," 119,4.
TVW are not copied from E, as is shown by the many
variants of the type S'l'VWwhich do not occur in E,
for example: "leret unns" omitted 95,4; "wenn"
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omitted 95,8; "an" for "geschribenn," 102,8; "zu
dem tod des mannes" for "zu des mannes tode," 108,7-8;
"langsam" for "treg," 116,11; and "[von w]recht
haben" for "welen," 117,15. vw therefore both
derive from T.
V is a direct and faithful copy from T. V
follows T so slavishly that it even reproduces word-
divisions from line to line. On six occasions only
does V offer variants which, though minor, do not
occur in TW. Among these are: "der" omitted from
"der pfligt [CEFSTVW, horett AJ'KLPNOBHQRDG1,"121,12;
"rat geben auB jm selber" for "rate uB jm selbs
nicht geben ," 125,17; "dir" for "die dir," 127,14;
and "bedecken" for "bedenckens," 129,24. Few though
they are, the fact that these variants are not
repeated in W, together with the fact that V is
anyway a very careful copy, indicate that W is not
copied from V, but from T.
W contains a large number of unique variants
and lacunae and is, by and large, a very careless
copy of T. Some examples are: "nun" omitted 93,20;
"Darz8." for liEs kamen auch," 97,9-10; "ainell" tor
"dem," 98,6; "der vil was" omitted 98,19; "mochtten
davon" omitted 98,22-23; "oder" tor Itund," 106,3;
"dancksagung" for "genad sagen," 113,7-8; and
"im willen" omitted 125,12. In VI, as in EFSTV,
the variants and lacunae reveal no system.
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It may therefore be concluded that V and W are
independently derived from T.
Only the first introductory passage from X is
known (see pp. 70-71 above). As this, in every
respect, agrees with TV, the only conclusion that
can be drawn is that TV and X are somehow related
(compare p. 68 above).
G is copied directly from D. This is revealed
by the many variant readings and lacunae present in
DG and not in other MSS and prints. Some examples
are: "wainen und klagen" for "waynen," 93,20; "Der
wiczig oder weiB man" for rIderweyB," 94,8; "sant"
omitted 113,5; "unsers herren" omitted 113,7; and
"ettwas" for "ist ••• werd," 128,22-24. It seems
that Schobser, realising that the ending for his
first (1496) edition was not appropriate, discovered 2
a copy of Sorg's edition of 1480, and based his
second edition on that: G, Schobser's Munich
edition of 1520, preserves the correct ending to
the short Melibeus, where his first edition, F,
does not.
G, Schobser's second edition, though a fairly
true copy from D, occasionally echoes the group
EFSTVW. Since, as is shown by the variants, these
2 Or perhaps inherited: he married Sorg's
daughter before his move to Munich, and served his
apprenticeship under Sorg (see page 65 above).
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echoes include readings identical with F, Schobser's
first edition, it may be concluded that he did not
wholly forsake his first edition, but referred
occasionally to F whilst preparing G. Some examples
of variants common to FG but not to CESTVWG are:
"weyben" for "fra{.ren,"105,19; "mal" omitted 105,26;
"der" for "er," 111,5; "gwiBlich" for "unzelich,"
121,23; and "und ••• anzaigen" omitted from "Von
••• anzaigen," 124,3-4. Also "wHre ennden" for
"enndet," 101,5.
Most or all of the chapter-headings are missing
in the groups AJK and LPNO. The group BHMQRCEFSTVWDG
is the only one which preserves them cORsistently.
This can mean either that this latter group is
closer to the archetype, ~, or else that it was
later rubricated from comparison with a Latin MS.
As BMQCD represent, on the whole, a greater degree
of faithfulness to the original, then probably the
former is the case. L has been emended by a later
scribe, probably from a MS of the group BMQCD --
L not only has some emendations, it also has some
chapter-headings added by the later hand. Hohenstein
believed (see page 15) that L represented an
intermediate stage between BMCD and AJK. He was,
however, ignorant of the MSS PNO, which additional
group of MSS must be taken into account. A has some
emendations in a second hand: these are mainly
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chapte.r--headinga writtc!' in the margin, or else
chapter-headi::gs or parts of chapter-hendings
writte:1 to fill the space between paragraphs, arid
often both together. Together with a few
emendations witihi r. the text (compare the variant
apparatus), thjs is plainly due to reference to a
MS from the group BHQCD, although which one is
unclear.
From all this, the scheme illustrated below
(p. 251) may be set up to illustrate the
interrelationship of MSS fl~dprints.
The scheme shows that the MSS aud prints with
the greatest critical value are AJKBCDMQLPNO. Those
closest to the archetype are A and B
t
there being
only one intermediate stage in each case between
MS and archetype. A straight count of variants
reveals that B represents a more faithful
reproduction of the archetype than does A, which is
why the recreated text has been based on B as A
Loithandschrittt even though M has the more antique
language, and 0 is the oldest dated MS (1457).
Possible weak points in the scheme are the
positions or M and Q -- as has been explained above
(p. 243), the intermediate stage e is 8 statistioal
probability, though Oooam's razor would demand its
removal; also, the prints TVW enjoy a particularly
close relationship. T oertainly heads the group,
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but the evidence for V and W being independently
derived from T is fairly small. V is certainly a
very careful copy of T, but W appears to have been
prepared in haste, and does not provide a reliable
text. It remains a possibility that W has been
copied from V, not from T. The relative positions
of TVW within the scheme may, of course, be






















1.2: The full "Melibeus"
Surviving in a unique MS now in Rumania, a
second translation of the Liber consolationis et
consilii is practically unabridged and is not
related to the short Melibeus.
Authorship. style, date and dialect
The full Nelibeus has only very recently
become known to germanists, a description in a
commonly-available book having been published as
recently as 1981. 1
It is not my purpose here to provide more
than sufficient notes to supply an introduction to
the text. Unless Oswald Enperger von Eferdingen
(named 128r) is the author, then the authorship
remains unknown, and as the MS is a copy, then it
is more likely that he is a scribe or owner. The
author is probably clerical no great revelation
this, most people writing this sort of text at
this sort of time would have been. The style is
word for word translation, and internal glossing
tempts one to consi:deration of the word "verbose."
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As terminus ante quem for the full Melibeus we have
the year 1469 (fol. 72v). The dialect is Bavarian.
Relationship to original
The translation is word for word and very cloae.
It is also quite accurate, the very few errors being
shown in the notes following the text (below, pp.
361-363). Some parts of the original are omitted,
though this does not in any way harm the sense, it
merely reduces the auctoritas. Omissions are detailed
in the chart below, short paraphraaes are not.
At one or two places (detailed in the notes)
there are mistranalations. The most obvious, however,
is at the very beginning, where the whole of the
Melibeus is attributed to Saint Agatha. A. ahe was
a virgin martyr, the dedication to Albertano's 80n
of necessity is omitted in order to preserve her
reputation. The reason for this queer attribution
is a mistranslation of a Latin preambl.: Albertano
was in the habit of styling hims.lf "causidicus •••
de ora Sancta. Agatha." (Sundby 127,14-15), and the
translator has here presumably not recognised
the name of Alb.rt8no, and has taken a secondary
meaning of "ora", to give us not the suburb, but
the mouth of Saint Agatha. For this reason he tells
u. in his introduction that the work is "zesamgelegt
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worden von dem mundt der heyligen junkchfrawn sannd
Agate u!1ndmertrerin." (262,3-4)
A complete overview of major omissions against





















et auctoritates ••• perlegas
the title to chapter I: "Exemplum
In Persona Melibei"
videlicet ••• manibus
the title to chapter II: "De
Consolatione"
ex hoc ••• seculum
Et alibi ••• verum est
sic
Cum autem ••• refert
noli ~mulari ••• habere
in fine
Et certe ••• dedisset
the title to chapter VI: "De Prudentia"
Ratio ••• malorum
Quid est ••• imitatio
inde etiam ••• inquisitio
descendens ••• postulaveris
ad Vincentium scripto



























et iterum ••• stultitia
ut ait Cassiodorus ••• verecundum
Nulla ••• vilis
nunquam ••• dixit
zt Petrus ••• deviabunt
the title to chapter XXI: "De Vitando
Consilio Illorum, Qui Non Amore, Sed
Timore Reverentiam Ostendunt" is omitted
Invitus ••• perditur
the title to chapter XXV: "De Vitando
Consilio Juvenis Et Suspecto Habendo"
is omitted
de eventu fortuna judicat




nam qui ••• vitam
Nee promissa ••• dixi
quare ••• consuluerunt
b~ quod ••• curabo
EgO autem • • • sectemur
sed etiam • •• quod ex vobis est
Quod enim • • • notandum est
vade a dextris: si ensem
unde alibi ••• parvos



























qum occasione ••• ostendunt
the title to chapter XXXIV: "De
Superbia" is omitted
et domus ••• superbia
Et iterum ••• spiritus
qum notantur ••• valeam?
the title to chapter XXXV: "De
Munitione" is omitted
Sunt et ••• similia
et munitio ••• faciendam
quem ego bibiturus sum?
Ultra ••• peregit
et iterum ••• pejorat
Quinto ••• sit-
ut dicit •• • vel pot est
valetMELIBEUS • ••
Non ergo • •• malefactoribus
Boni namque ••• pertinere
ut Seneea in Epistolis dixit
Et exponi tur • •• nihil est
ad Colossenses
et non dabit • • • justo
Scriptum ••• pati
Tales ••• possibilitati
the title to chapter XLI: "De
Contentionibus" is omitted
Et non solum ••• valebit
the title to chapter XLII: "De
Patientia" is omitted
et cum rapuerit, aliud apponet
Quare ••• rixse
et qui ••• urbium
per que ••• ait
the title to chapter XLV: "De
Mendicitate" is omitted







97 t 19-100, 10 .
100,10-100,11
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100,16-102,4 Opes itaque ••• titulis













aut forte ••• potest
secundum ••• amittuntur
Amore ••• dixit
Tu pro stulto ••• facit
quid quid decipit• • •




115,20-116,5 cum audivisset ••• corrigit
















sereno vultu et hilari facie
ut lex dicit
Hijs itaque ••• ait
qui ill is ••• facere
Quare •.• valeres
the title to chapter L: "De Bona
Fama" is omitted
Scriptum ••• consuevit
Quare Jhesus Sirac dixit
Nam ut idem ait ••• voluntatem
Eritis namque ••• dixit
major tamen ••• malum
secundum ••• inimicitiarum
Albertano's explicit is not translated
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1.2.1: The manuscript
Alba Julia, Biblioteca Central€ de Stat a R. S.
Romania, Filia1a Batthyaneum, MS. I 54
Robert Szentiv!nyi, Catalogus concinnus, pp.
35-36 gives a brief description. More details are
provided by Georg Steer, Hugo Ripelin von
StraBburg, pp. 254-255.
Paper. 128 fo1s. 295:220 mm. Dated: 1469 (fo1. 72v).
Dialect: Bavarian. Gliescribe throughout: Oswald
Enperger von Eferdingen (or else he is possibly a
previous owner). Script: bastarda. Red ink for
underlining and some capitals. Two coats of arms
(fols. 2r and 54r). Written area: 195:148 mm. One
column throughout, 26-28 lines. Marginal key-names
of classical and other authors in red. Binding:
brown leather over wooden boards. OWned by Ortolf
von Trenbach, a Bavarian noble attached to the
imperial court.
Albertano da Brescia: Me1ibeus
(full version).
Blank.
(2r: unidentified coat of arms,
mutilated, at bottom of page)
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(54r: "Nichs an ursach o[rtolf]
v [on1 Trenbach," arms of the
Trenbach family: three rhomboids)
Spielmannsepos: Salomon und Marcolf.
(?2v: "Anno domini MOCCCCLXVllllo
(= 14691 An unser frawn Abent als
si gestorben ist")
Observations on penance, confession,
immoderation, idleness and vanity.
(128r: "Hab Gott lieb von allen
dingen Oswald Enperger von
Ef erdingen 11 )
Blank.
The numerous small corrections and alterations
within the text show that the Melibeus is a copy
from another, now lost, manuscript. The repetition
of a line at 360,3-4 is, in particular, a typical
copying error. Ortolf von Trenbach was, for his time,
quite a bibliophile, and at least thirty of his
MSS survive. 1
1 Compare Stear, Ope cit. pp. 25?-259. The
Ortolf of this MS is probably Ortolf the younger,
1430-1502 (Steer, p. 251), though there is a
possibility it is the elder (1401-1475).
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1.2.2: Text of the full "Melibeus"
As with the short Melibeus, the primary object
in preparing this text has been to give a text that
is readable. To this end, no attempt has been made
to reproduce the MS in typographic form -- large
capitals, for example, go unmarked, though they
exist. Again, paragraph divisions and, as far as is
appropriate, sentence divisions follow Sundby, and
references to the Latin text are to be found in
parentheses in the right-hand margin at the
beginning of each new paragraph.
The narrative framework is marked by single
inverted commas, speeches by quotation marks,
contained speeches by single inverted commas, etc.
Proper names are given initial capitals for the
sake of the modern reader. All other quirks of
orthography are reproduced as they appear, as was
the case with the short Melibeus: for example,
diaereses are reproduced whether they are
intended as length-markers, as vowel modifiers,
or as whimsy; there is also a solitary example of
tlg".
With this text, as it is based on a single MS,
I have marked the beginning of each MS side with
the appropriate reference in parentheses, contained
within the text.
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(1r:) aye hebt sich an ain pRch mit namen
Melibeus, und ist gar ratsam, und ist gemacht
und zesamgelegt worden von dem mundt der heyligen
junkchfrawn sannd Agate unnd martrerin.
(2r:) aye nach hebt sich an ain hlibscher
auszug und tractat viI weyser lere, und ist nucz
und frumbt ainem yeden, der in mit vIeis beschawt
mit Ubung seiner vernlift und nach sOlicher
erchanttn«s jm und andern hoch und vast gedien
10 mag.
5
Wann vil menschen sind, die in widerwertichait (1,1)
und trttebsal vast gepeymigt und betwungen werden,
das sy durch solichen trabsal jres gemuts in jn
selben nit ratt und trost von den andern gehaben
15 mUgen, und schikcht und gibt sich offt, das sy
durich solichen trlibsal von aym Ubel in ains
wursers libelvallund seine Darumb hab ich gedacht
und mir flirgen8men nach dew und wer da ist ain
wuntarczt und dich solich vil lewt und menschen
20 suechen. Damit durch ain hilff und rat solich
ding von in auf,gehebt werden, durich die du mit
der gab gocz sUllen nicht allain an den leichnam
erczney geben, sunder auch in solichem rat, trost
und hilff mittailen. Darumb lis die geleichnus
25 des ausczugs mit grossem vleis, so mag stu durich
die gotlich gnad dir und andern hoch und vast
und nutz geholffen ist. NI merkch.
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Es was ain junger man, des namen hies
Melibeus, der was reich und machtig, der het ain
hawsfrawn und sin tochter, die het er lieb (2v:)
gar grozlich. Aindzsmals, da gie er aus spacieren,
5 und lies sew jm haws peyeinander mit verspertter
tttr.Das sachen seiner nachtpawren drey, die
selben warn sein alt veint, die laynten an
laitern und stigen durich die venster ein zw in
und sluegen sein hawsfrawn, die hies mit namen
10 Brudencia, sere und vast, und verwunten jm sein
tochter uncz jnn tod an den flinff synnen und
czugen von dannen.
Da nun Melibeus wider zw haws und hoff k8m,
da sach er an dy vergangen ding mit grossem wain
15 und chlagen, und rauft im aus sein har. Und mit
grossem zoren als ein unvernliftiger zerais er
sein chlaid. Do vermont in sein hawsfraw, er solt
still sweygen. So schray er nlir ye lennger ye
vester. Da verhielt sy ain weil und gedacht an dy
20 wort des maisters OVldy, der da redt von der under
chombung der lieb: 'Wer 1st der, der da der mueter
verpewt umb den sun zw wain, nUr der, der da 1st
ains armen gemuts? Wann als paId sy nlir die stat
verwandelt, so 1st es nichts, und so sy nu gewaint
(2,1)
(2,11)
25 hat, so erfult ay das krankch gemut des suns.
Darumb so sol solhs wain durch solhe wort gemassigt
werden.'
(3r:) Und do der man etwas auff hart von
wain und das krankch gemlit erflilt hett, da hueb
sein hawsfraw Prudencia aber an in zemanen und
sprach: '0 du tor, wie pistu deiner synn beraubt
5 und erczlirnest mit eytelm smerczen? Und deiner
tochter ist daraus chain lone emphachmen. Darumb
so misch dein wain mit der mas und weyshait. Davon
so wisch ab dein zaher und beschaw was du tlist,
das sich manigvelt der smerczen, wann das gehort
10 nicht zw dem weysen. So doch der smerczen des
herren den veinten chain schaden nicht bringen
1st.
Wann durch die gab gocz wlrt dein tochter
viI gesunt und hailbertig; und ob sy nU sturb,
15 so soltu dich dannoch durich jrn willen nicht
zerstorn. Wann es spricht Seneca: "Der weis wirt
gepeinlgt durch die verlust der chinder oder dar
frewnt: wann er tregt in dem gemUt den jren tod
und sein tod, des er warttund ist." Wann ich
20 vermain, das pesser ist das Ubel des smerczen
zuverlassen, wann du von 1m wurst verlassen. Wann
das ist pesser h8r ee autf, ea das zutftn,vann so
du es lang ott tlinwolst, 80 machstu in die leng
nicht mer.'
Da gab antwurt Melibeus: eWer mag jnn25
solichem smerczen dem leyden, wainen und zihern






auch betrliebt und wainund was in der er-(3v:)
chSkchung Lazari in Betania.'
Da sprach Prudencia: 'Ain gemischtes wain
von dem betrubten oder under den betrttbten ist
(3,23)
5 nicht verpotn, sunder aber es ist verhengt. Nach
dem als sannd Paul spricht in ainer epistel Ad
Romanos: "Ffrewt euch mit den freydenrichen und
wainnd mit den wainunden." So spricht auch Tulius:
liEs ist ain aygenschaft des geornten gemuts, das
10 es gesecztt wirt in guet ding auch in widerwertige."
Wie wol das ist, das daz wain und das zahern
vergiessen verpoten ist. Aber die mass oder den
syn ist gefunden warn von dem maister Seneca, und
der ist auch zu behalten nach dem als er spricht:
15 ''Inder verlust deins frewnts sUllen auch nicht
stits zlhern: wann es ist zw zahern und nicht zu
wain." Und so du dein frewnt verleust oder
verliesen wUrst, ob du etwas magst, so bring in
wider. Wann es spricht Seneca: "Pesser 1st der
20 frewnt w1der czu pringen denn zw pewain." Mein
hawswirt, wil du aber weyslich leben, so treib
aus den trlibsal der welt gancz aus deinem gem&t.
Wann es spricht Sydrach: "Der smerczen und trubsa1
hat viI getStt und ist doch darjnn chain
25 nuczperchait. Wann das gemat des freydenreichen
1st ain pluents leben, aber der betrubt geist, der
dertt die pain." (4r:) So redt auch Salomon: "A1s
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dy schabn schaden dem gewant und dy wUrm dem
holcz, gleicher weis schadt der smerczen und
trabsal des menschenn herczen. Aber nichts ist
den gerechten betr6bs, waz jm wider get, aber
5 die ungerechten werden des ubels erfult." Davon
spricht Seneca in ainer epistel: "Das aller
torhlrftiges ding ist das so der geoffenwart
wirt in der emphahung des smerczen und tiltdas
pewlrn mit der vergiessung der zlher. Wann es
10 ist nichts dem weysen man zu fallen, das in dann
macht betruben: wann er stet albeg entrichtz au!!
under ainer yeden purd." Als dann geschach dem
heyligen und lieben sannd Job, der all sein
chinder, hab und guet verlas, und led hinnach
15 vil kUmers an seim leib, noeh stUend er albeg
auff und sagt got dem herren lob und dankch, und
sprach: "0 herr, du hast mirs gebn und hast mirs
wider genomen; als es dir dann hat gevallen, also
ist es geschechen, und gesegent sey der nam des
20 herren." Davon sullen wir nichts wain noch smerczen
habn umb die verlust der chinder noch des gUts,
wann es was ains mals ainer, dar wolt trosten den
vater, dem dann sein. sun was gestorben, und sprach
zw jm: "Du solt nicht wain, das du ainen gueten
25 sun verlorn hast, sunder frey dieh, das du ain
solichen gehabt hast." Wann es spricht sannd Paul
Ad Corinteos in der epistel: "Der welt trlibsal ist
wlirchen den tod, aber der trubsal (4v:) nach gott
zw hayl jst wUrchen ain state pueswertikait"; und
davon soltu solichen trlibsal nymmer von dir
auslahen, sunder du solt in mer lernen pey tag
5 und nacht pey dir zw halten, wann es wirt dannoch.
in freid gechert, als dann des der her selbs
spricht jm Etlangelio zw seinen jungern: "Ewr
trubsal wirt in freid gechert.1I So dann spricht
Salomon: "das hercz der weysn ist pey trUbsal,
10 aber das hercz der torn ist albeg da freid ist."
Auch widerumb: "Es ist pesser zw geen zwm haus des
trubsal dann zwm haus der freyden."1
Do nun Melibeus das vernam von seiner
hausfrawn Brudenciam, do sprach er: 'was du geredt
15 hast, das ist war und nuczper, aber doch mein
betrubtz gemut ist mich vast zwingen, das ich
nicht wais was ich tlin sol. I
Do sprach Brudeneia: IVader von ersten die
pewerten dein frewnt, auch dein nachtpawren und
20 ender getrew chund; von den selben pitt vleissig
rats uber die geschriben ding, und nach jrem rat
regier dich. Wann es spricht Salomon: "AIle ding
tue nach rat, damit es dich nicht gerew."1
Also vadert Melibeus ain ubertlussige menig
25 der mannen, under den warn wuntarczt unnd (5r:)
puech arczt, alt und jung, und vil seiner






sy chSmen, dann aus lieb, und ettlich aus den
veinten, dy wurden frewnt und chomen wider in
sein gnad. Auch viI die im verhengten, und zwe
macher, und ander ratt lewt und weise Und do
5 sy alzo gefadert wurden, da offenwart er jn die
ding, die jm widergangen warn, und pat von in
ratt, und erczaigt auch da seinen grossen willen,
das also paId zw rechen.
Nach dem da stttndtainer aus den wunt arczten (6,25)
10 auf! mit willen der andern seiner mit k6nster
und under andern ding en sprach er also: 'Das ist
das ampt der erczney und gehort in zue, das sy
allen nucz sein sullen und werden chain schedlich.
Oder es gibt sich manigvalt, das geslagen wunten
15 von yedem tail werden. Darnach der arczt von seiner
kunst, der ratt von seiner chunst yeden tail, und
geit yedem des gesunts der erczney. Auch widerumb
so ist es auch fUr sew, das sy raten z~ chrig und
zu der rachung under andern dingen das sy davon
20 nemen jren tail, aber her Melibeus wir raten ewch
rachung nicht zu tuen. Aber dein tochter haben
wir mit vleis beschaut, und ir wunten welle wir jr
mit grossem vIeis und ftirsichtikhait durich die
gnad gotz, wie wol (5v:) sy groslich verwunt 1st,
25 zw guetem gesunt und gar volkomen bringen wellen.'
Da staind autf ain p!ch arczt mit ratt und (7,14)
mit willen der and.rn. Und nach 8ol1chem mit vil
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wort en stewrt und riet er wider die kUnst der
erczney. Der wuntarczt, der versprach seiner
tochter !Ur sich und dy andern pliechlrczt von
des chriegs und der rachung. Do sprach er: 'Wir
5 sprechen in der erczney pliecher, die widerwertigen
ding werden ausgetriben mit andern widerwertigen
dingen. Also so ist jm auch jm krieg und der rach
und in den andern gRtern gewSndlich: das
widerwertig ding mit widerwertikait ist aus zw
10 treiben. '
Darnach stlienden auff sein nachtpawren und (7,23)
eein veint, die mit jrem herren erst in versuemling
komen warn und gnad, auch die zuemacher und
verhennger als sy wainten und grossen smerczen
15 vor seinen augen heten umb das, das jm widergangen
was. Die rieten jm pald racbung zutUn und mandlicb
krieg zuvolfliern, und lobten in sere in seiner
.achtigkait und celten 1m fUr seinen reichtumb,
auch die groz menig seiner erchanten und dy
20 besambnung seiner frewnt, und nach dem da
versmacbten (6r:) sy auch dy unmlchtigkait seiner
veint und jren reicbtumb, den vernichten sy gegen
seiner macht und gUt.
Nach dem da stliend ainer der rattheren und
25 weys1sten aut! mit willen der anndern, und under
andern ding en spraob er alzo: 'Das doig ding ist
ain gen8tige each von wegen des Ubels und
(8,4)
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ungerechtichait, das dann nellich verbraeht ist
worden, und darumb das da viI swer ding kttnftig
mochten daraus chOmen und genotigs, auch von der
nachtpawrschafft und von des reichtumb und von
5 der machtigkait ains yeden tails und auch von vil
andern ursachen wegen, die nicht leicht zw
gedenkchen sind noch zu melden zymlich. Darumb
dy sach ain vleissigenn ftirgang hab, so ratt ich
dir, daz du dein person vor allen dingen darjnn
10 behtiettest, wenn hinderlistigkait und betriegung
s~len dir nicht engeen. Zebehuetten dich, du solt
auch dein haus wol flirsechen, von wegen der rach
und des kriegs ist noch ain zweyfel, und was das
pesst ist, das mug wir noch nicht geurtailen.
15 Davon so pitt wir weil und zeitt uns zu bedenkchen
tiberdew sach, wann es 1st nicht snell noch
urbering zu urta11en, wann all urber1ng ding sind
ungewis, und die snelligkait jm urta11en ist
schedlich, und rewt paId, wer snell urtailt.
20 Darumb (6v:) ist gewont zu sprechen: "Jch schacz
den fUr ain gueten richter, de~ palt versteet und
lankchsam urtailt." Und wie wol das ist, das aIle
tragkhait zu meyden 1st, doch 1st sy zu meyden jn
dem urtallen, wann "ain zymliche weil der
25 verziechung zu haseen 1st, ay Macht aber den
menschen weis." Und eo wir uns nun bedenkchen
wellen uber die vorgemelten ding jst des n1cht
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wunder, wann bedenkchen ist ain nuczperigen
verziechung und ain gewisse. Wann es spricht das
gemain volkch: "Pesser ist ain lankchsamer richter
dann ain eylunder." Als dann der herr selb urtayln
5 tett uber das weib, dy an der unee pegriffen ward,
da habt sich Jhesus vor nyder und schrayb in das
erdrich mit dem Yinger und pedacht sich. Also
wellen wir una auch bedenkcben, und mit der
bedechtnus durch die gnad und gab gots wellen wir
10 dir nuczperlich ratten.'
Dann dy jungen dy betten zu irer aterkch (9,15)
zuveraicht und auch von der menig wegen, der doigen
die sich erczaigen als frewnt, und nach vil lob
des herren Melibeo aueh seins reichtumbs·, und der
15 frewntschaft, und aeiner aechtigkhait, und rieten
rachung pald zut8n und mit michtiger hannt zukriegen
und zw betrachten die aechtigkait seiner veint und
iren reichtumb. (7r:) By atraften auch dape7 d7
weysen, das sy hetten gepeten czeitt und weyl der
20 bedichtnua di apracben: 'Ala daa eyaen, das durich
hyczt und weis ist, so dann mag man es paser
arbaiten, dann wann es kalt ist, also ist die
ungerechtichait, so ay new ist, als dann palt darnach
richt man sich pas, dann wann verzi.chen geschiecht.'
25 Darnach achrieren ay all mit ungest8mihait und
apracben: 'Also geaebechs, geach.ehs.'
Darnach waa ainer aus den alten rattberren (10,4)
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da, der pat mit der hannt styll zw sweygen und mit
willen der andern sprach er also: 'ViI schreint
"Also, alzo," die da dy geschrift der wort nicht
versteenn, oder was sy sagen, des wissen sy gancz
5 nicht. Wann di rachung des chriegs, dy daraus
entspringen t6n, hat als gar ain milten eingankh,
das sein anfankch aym yedem offen ist, aber sein
enndt mit grosser mue oder chim, oder nymer funden
wirdt. Wann vil sein, die an dem anefankh des
10 chriegs noch nicht sein geporn, die aber vor seym
enndt mit grosser arbaitt und viI armtit geporn
werden, so wern sy alt oder ay sterben jm chrieg
jemerlich. Und davon ist nicht pald oder eylund
fUr zw geen, sunder aber mit vi1 vleissiger
15 fUrsichtikait und bedechtnus und mit groDser
vleissiger sorg a11er ding (7v:) zu tuen.' Ala er
walt seine wort mit ursach pewaren, de waren ~
all mit gescbray wider und sein redt brachen sy jm,
und sprachen das er seine wort mit eylen enndet.
20 N~ ward auch dass.lb gesagt, das er nicht gebort
wurd, ader wo er m1t seiner rede der herr Me1ibeus
nicbt gehort mocht werden, da solt er seine wort
n1cht ausgeben. Mer: 'Du solt dich auch an nott
in deiner weyshe1t nicht erbeben, wann es 1st
25 unzim1ich d.in offenwarung, so man dir nicbt zwe
hart, und im gleich a1s dem gea.ng jm trUbsal
deiner unnotturftigen red. Wann ea spricht Jheaua
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Sydrach: "Das gesang jet im trlibaal ist ain
unnotdurftige red."t Do eprach der rattherr:
'Die unberatsam fraidikait, die mag nicht peyten
des rats. Widerumb, dem ratt nachzuvoligen versmecht
5 der unftirsichtig. Wann in der warhait, so sprich
ich, daz es war ist, das man gemainklich redt, das:
"Da der ratt albeg emprochem ist, wo aein am aller
grosten not tut."t
Also mugen viI versmecht weg gen zw den om (11,5)
10 herren Melobey, da rietem im auch ettlich haymlich
anders, dann sy sich offen erczaigten.
(ar:) Also stand autf Melibeus und nach
gewonhait do Macht er tail der ratt. Do sach er,
das der tail die 1m racb rieten am maieten warn.
15 D.r waren xx die selben apracben, er solt pal4 rach
tSn und solt kriegen aindlich. Al.o lobt Melibeus
den doigen ratt und bestatt in gancz.
(11,8)
Und do nun Melibeus autf rachung gie, das (11,13)
vernam sein hawstraw Brudencia, die gie ~. entgegen
20 und erchannt das und sprach: 'Die ungeornten ding,
die nun bestatt worden ••in, d.r bab ioh ain wi••en
und pitt dich gee nicbt fUrpas nocb verrer. Gib mir
Ton erst.n ain stund zu ainer gab.
Wann es bat gespr0cben Petrus Alfensus:
25 "Nicbt enell gib aya yeden des gueten eder po.en,
wann der frlwnt ist dein nOr 41ster lInger worten,
und dann dein veint ist diob auch dest.r lenger
(11,18)
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fUrchten." Und davon har auff vonn deym zoren und
verlass deiner grym.'
Von der schannt red der frawen
Melibeus antburt und sprach zu seiner (12,4-)
5 hawsfrawn Brudenciam: 'Mein hawsfraw, jch hab nicht
dein ratt tlirgenamen zu nuczen von viI ursach wegen.
Von ersten, daz ich wurd von den lewten fUr ain
torn geschaczt so ich deins sYnns oder ratt phlig
nach dew, und der von ainer grossen menig volkchs
10 bestitt ist. Die annder ursach, (aV:) das dy frawen
poz sind und chain guete wirt gerunden, des gibt
zewgniis kiinig Salomonn und spricht: ".lustausent
mannen hab ich ainen gefunden, aber aus allen weyben
hab ich chaine g.funden." Di. dritt ursach, so iob
15 mich n~ regirt nach deim radt, so vermainstu, du
hietst gewalt iibermich, also machet jcb dich mit
dem nUr widerwertig und gab dir gwalt tibermich,
das doch mit nichte sein sol und mag. Wann e8
spricht Jhesus Stdrach: "So daz weib dy .rst stat
20 gewint, sodann ist sy widerw.rtig jrem mann"; auch
so spricht Salomon: "BBrt jr 1.~ und als volkch
und ir regierer der kirichen: "'gebt nicht gwalt
ewrn weyben, ewren chinder, ewren briidern, noch
.wren frewnten jm leben tiber euch,'" wann es ist
25 p.sser, das dein sun oder ander in dich s.hen, dann
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das du in soIt in ir hennt sehen." Die viert
ursach, so ich nun nuezet dein radt, eo must ich
offt ain haymlichait so lang pehalten, uncz ee
mUst geotfunt wern, und solt icba dann sagen das
5 zymbtt nieht, das es wurd von dir verswigen, wann
es sprieht Katho: "Die ehlaffung der weyber kUnnen
noch mugen nichts versweygen, nUr das des sy nicht
wissen." Jtem, die flinftt ursach ist dew von
naturlichen maister wort, dy redan aIzo, das:
10 "Dy frawn in dem posen rat tiberwinten dew manne.'"
(9r:) Von der ausredt der weyber
Und do nUn d1e fraw Brudencia das gUetlich
und gedultiklieh geh8rt und vern8men het und
solichs von iren herren Melibeo varnam, da pat ay
15 uriaub von jm und sprach: 'Die erat uraach, die du
mir fUr gehalten hast, dar mag man antwurten, das
ez nicht torhiftig ist, mit aachen den rat
zuveroheren, und so du nun dy vorgananten ding
versprochen hietat und wurstu darumb nicht gehaiasen
(13,?)
20 _in lugner, so du mit reehter uraach umbchereat.
Vann es stet geschryben: "Der weia leugt nicht, ao
ar a.in rat in pes.rung verchert." Wann eS ist such
nieht irrung noah ~rren al. du sprichat, der rat
sey von der menig dar menachen bestitt, und dy
25 warhait und nuczperahait der ding, dy wirt _Ibeg
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von wenig weysen pas gefunden, dann durch ain
schreyunde menig auegesprochen wirt, wann die
beswirt menig hat nichts er1ichs.
Jtem, dann die anndern ursach, die du vor
5 geredt hast, das all weib pos sind und chain
guete wirt nicht gefunden, da gib ich antwurt fiber
und sprich mit ur1aub also, das du nicht solt von
den weyben gemaink1ich daz reden noch sew und jr
weyahaitt nicht auss1ahen noch versmachen, wann
10 were all auss1echt, der wirt auch von allen
ausges1agen. Wann es spricht Seneca von der
schikchung mensch(9v:)liche leben: "Chains
unweyshait soltu nicht versmahen; jst das er 1st
seltsamer red, jet er aber vil reden, so laid in
15 m1t geduld; ist er aber graussam oder ernstlich,
oder fr8l1ch und nicht scharff, daz ist begir der
weysha1t und lere; so du sey waist an auswerffung,
tail sy m1t dem der ay pitt. Wann dew ding die du
nicht waist an verpergUng der unwissenhai t, die
20 pitt dir giitlich mit zu ta1len." Wann es sind an
zal vil frUmer gueter frawn, die da wol mit ursach
von den genaden gocz mugen pewirt wer4en; und so
man ohain gijtzweib nicht fUnd, SG wir Jh.sua
Qristus in daz weib nicht chBmen, und hiet das
25 menschlich fleisch von der junkfraw Marie an sich
nioht gena.en. E8 sind auch sttnstvil frumer und
heylig trawen, und das ist aym yeden wiss.nn. Wann
(14,1)
2??
Ihesus Cristus von wegen der gtiettder frawn jn
nach seiner urstenndt erschynen ist, und sich am
ersten erczaigt hat Marie Magdalene ee dann sein
frewnten und jungern. Und davon ist es nicht
5 jrren, was Salomon spricht, das er aus allenn
weyben chaine nicht habe runden, und wie wol das
ist, das ers nicht gefunden hat, so habenn eber
die anndern jr gar viI gefunden; oder Salomon
hat gemaint dy frewen, die de gesecztt werden jn
10 die hochsten guettet, der wirt chaine gefunden
nicht. Wann es allenthalben niemant volkomen noch
gancz guet, nlir alain gott, alz (10r:) er selb redt
in dem Ewangelio.
Jtem, die dritt ursach davon ir gesproehen (15,7)
15 habt, so und ir Meinen ratt oder mein .ynn voligen
titt oder nliczet, so machet ir ewch mir undertan
und hiet gewalt tibereuch ain klain; ja gat chain
gewalt nicht, wann so wir allen den gewalt g.ben
von den wir rat nemen, so wolt chains vom and.m
20 rat nemen. Wann wir haben trein willen zw halten
oder zw lassen der rat, der uns geben wirt.
Jtem, dann die vi.rt ursach ala du gesprochen (15,16)
hast, das geslacht der w.yber chan nUr das
v.rperigen und mag versweygen, daa es nit wais,
25 wann die red batt nicht stat. Hie nach dew un4
g.schriben stett nUr von den pH.en weyben, die d8
vii red.n und chlaffen. Von den aueh gesprochen
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1st: "Wann es sind drew ding, die den man aus dem
haus treyben: von ersten der rukch, das ander die
dachtrophen, und das dritt ain pos weib;" von den
redt Salomon: ''Inder wiiegst des erdrich ist pesser
5 wonung zu haben dann pey aym zlnkigen und zornigen
weib." Aber du hast mich nicht funden, das ich
ain solhe pin, sunder du pist mir albeger von m1r
still sweygeins und der still jnne waren.
Dann als du in der ftinrten ursach gesprochen (15,28)
10 hast: jn dem posen rat uberwinten die !raven dy
mannen, das hat bye auch nicht stat, wann ieh
vermain du weIst chain posen ratt haben oder (10v:)
machen und dich dy weyber dRrjnne uberwunten und
rieten dir ain gUts, darumb wern sy nieht zw
15 schennten, sunder ntir su loben. Wann ea apricht
Paulus in ainer episte1 zu den Ra.ern: "Dv solt
nicht uberwunten vern vo. paaen, Rber in de.
gueten uberwint das pos." So du aber sprieh.t, claa
dy weyber den Mannen paslich rieten, so ay wolten
20 ain gueten ratt nemen, das wer zuvermerkehen den
man.en, nReh dew ay herren sind de. ratz, .0 aUgen
ay au.s1ahen das paa und mligen .rwe1len das guett.
Wann es spricht Paulus in ainer epiate1 Ad
Thes.aloniaen.e.: "Verauecht all ding und pehalt
25 das, daB da gilt 1st." Od.er iah .acht dira alzo
verantwurten, da. dy doigen ding .tat hieten an
den posen wetben, die da raten den torhaftigen
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mannen. Aber da ist ez nicht also.
Hie nach so hastu fun!! ursach demit mann
mag peweysen dy guttat der frawenn
So du nu gehort hast die entschuldigung der (16,18)
5 weyber, so hor nU und verstee noch annder flint!
ursach, damit man mag pewlrn die gliettat der weyber
und besunderbar der vermahelten !rawen, wann der
ratt ist aufczunemen, und so er ist guett, so sol
man jn pehalten. Die erst ursach 1st, das das volch
10 gemainklich spr1cht: "Der rat der weyber ist
a1ntweder gar gtitt (11r:) oder gar pas." Jst er nil
guett, so 1st er uberflussig gUet und ist in
nichte, als man dann redt von den frawen. Und
Zweli!poten gocz herren: "Uberflussig sind s1'geert
•15 worden, und 1r herschnung 1st uberflusslg
gesterkcht." Nu wie wol das 1st, das vil we7ber
pas sind, der selben rat auch pas 1st, doch so wirt
in vil weybern gar gueter rat gefunden. Wann Jacob
durch den gueten rat Rebecoe e.pting den segen
20 seins vater Ysaac, der ward gesaczt ain herr Uber
eein herren und brader. Desgleichen durch den
gueten ratt Judlth wart ely etat erledigt, darjnn
sy wonet, von den henttren Holoterni., vann eo er
die stat h1et gewunnen, so wolt er sey zubrochen
25 haben. Auch durch den gueten ratt Abigail wart jr
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man Nabaal erledigt von dem zorn klinig Davits, der
in totten wolt. Desgleichen durch den gueten ratt
Hesster der frawen wurden erhocht dy Juden mit
sambt Mardocheo jn dem reich kunigk Asweri. Und
5 alzo haben wir an czal exempel von den gBten
frawen und jren ratten.
Dj ander uraach, darumb der rat der gueten
frawen zw horn ist, und ist das er guet ist, so
ist er auch zw pehalten, und das wirt pewart durch
10 den ersten namen, der in von gott gegebenn wart;
des mals da got den ersten menschenn Adamen
beschlie!!, do sprach er: "Mach wir jm ain gehilfren",
und macht Evam, und hies sey (11v:) ein hilt!, das
(17,21)
sy solt helf!en dem manne und raten. Wann ea mUgen
15 dy weyber wol gehay.sen werden sin hilt! und also
rattgeben, wann an dy hilt! und rat der weyber wir
nicht dy welt pleiblich und war gar libel. So aan
solt rat oder hilt! von jn nicht nemen, so wir es
chain ains, so das annder gesein mocht.
Dye dr1tt ursach, dy w1rt also in gelaitt,20 (18,8)
das ain weib pesser 1st dann das gold und das
adel gest.in, auah pesser dann dein aigne vemutt,
wann 1r verstentnus 1st scherffer und ist die
andern tiber treften, als man dann spr1cht jn den
25 obgeschriben versen: "Was ist pesser dann das gold?
Der iaapia. Was noch pesaer dann der ~a8pia? Die
••phindlichait oder der -.yo. Was noch peaser dann
dy emphindlikait? Das weib. Und nichts pessers
dann das weib."
Dye viert ursach, als da red der maister
Seneca und lobt dy gueten frawen in der chan
5 uber all ding und spricht: "Als nichts nicht ist
uber die gueten chan frawen, also 1st n1chts
grauss_mers dann ain pos weib. Und wievil das ist,
das ain weyse fraw jr leben fur das hayl jrs
mannes opphert, gleicherweis auch das leben ains
10 posen weib jst zu opphern in den tod jrs manns."
Dye flinfft ursach fUr dy frawn, von der red
Katho und spricht: "Dy czungen der hawsfraw ist,
daz sy liederlich ist, so soltu sey haben in
warer (12r:) gedaehtnils."
Und wiz daB in ay. gilten weib ist ain guete15
geselschaft. Davon so spriebt man: "Ain glitswe1b
1st ain getrewer htietter und _in giltshaus." Wann
so das weyb recht tuet und dem manne wol Ubersieoht,
so ist sy in alzo verlokchen, das ay jm nicht
20 alain ratt, sunder aber pe~t und schaft. Darumb
so ist chain froliche besiczung der gtieter an die
geselschaft der frawen. Es haben auch gesproohen
dy weysen: "Ain kewsche hawswirtin mit iibersehen
dem man gepe~ sy im und diennt jm _uch ain tail
25 der herr.chaft davon." So du dioh nun weyslichen
und mit ratt wild regieren, so hoff ioh mit der





vermain zubringen. Wann ich die doigen ding mit
eren zw aym endt wil bringen.'
Do nun Melibeus das hart, mit ausgewainten
anplikch sprach er: '0 du hanigsam der zesamb-
5 glegten wort, 0 du sliessichait der sele und
gesuntt der pain. Dureh dein gliete und sliesse
wort und gar vleissigem versliehung der vergangen
ding erchenn ich dich getrewe und weyse, und darumb
han ich mein fUrnemen verchert und wil mich regiern
10 weyslich und naeh ratt.'
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(19,16)
(19,24)Do sprach Brudencia: 'Wiltu nU mein herr
Melibeus weyslich leben, so mlistu haben die
we;yahaitt. I
(12v:) Da antwurt Melibeus und spraeh: 'leh
15 hab wol die weyahait, so ieh dich hab, nach dew
und du mit namen haist Brudenc1a, das ist sovil
gered als d;yweyahait.'
Prudencia sprach: 'leh pin nicht dy weyahait, (20,1)
(19,26)
aber ain schad der weyshait pin ich.'
20 Da gab antwurt Melibeus: 'So sag mir doch waz (20,3)
dy weyshait sey, auch wie ay sey gestalt und was
ir wlirehung sey, und wi. sy mag zuwegen pracht
werden. '
Da sprach zw jm Brudencia: 'Die weyshait ist (20,8)
25 der gUeten und der posen ain vernlift, mit erwellung
paydenthalben des gueten und tliehen das paz, und
sieher wann sy wegert wirt, so 1st ay unmliedlich
und liberwint all ding. Wann es spricht Cassiodorus:
"Dy ausrichtiehait der weyshait, dy hat tiberwunten
unmiiedlich all ding.'"
5
Hie nach so vindestu sex aigensehatt
der weyshait und jrer verschreybung
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(13r:) 'Es sind seehe gestalt der aigenschaft (20,14)
der weyshait: von ersten verntift, verstentikhait,
ftirsichtigkait, umbsiehtigkait, sicherhait und
lernigkait.
Nw so ist die vernli£t der nachvoligung der
natur, und alzo stett gesehriben: "Vernlitt ist
10
15
ein chratt der voneinandertailung des gUeten und
des poeen, des zimlichen und unzimlichen, des erbern
und unerbern, mit erwellung dee gtieten und mit
tlucht der posen."
Aber verstenttnUs ist ain betrachtung des
waren.
Dann ttirsicht1gkait 1st ain erchantnUs des
gegenwUrtigenn und bedenkcht das chtinttig.
So ist umbsiohtigkait der widerwertig ding
ain sieherhait.
Dann sioherhait ist tailn dy tugent von
untugent und ttirhalten die gestalt der tugent.









Von der wurchung der weyshait
'Dy wurchung oder dy nuczperchait der
weishait ist dy saIigkait; wann weIher weis ist,
der ist saIig, und zw aim saligen leben ist
5 genugsam dy weishait. Wann es spricht Seneca: "Der
weis und wiczig ist temperiert mit tugenden und
ist bestentig; und wer da bestentig ist, der ist
auch unnbetrublich; und der unbetrliblich (13v:)
ist, der ist an trawren, und hat aIle nuczperchait
10 die da ehomen aus den gestalten oder aigensehaft
der weyshait und viI ander nuczperkait, die nieht
nott sind da zumeiden.'"
Wie man die weyshait zw wegn sol bringen
'Nun ist nach!oligen !fUrsiehtigkait und
15 weyshait und a11e guete chunst gegeben von aym
gtieten 1erer und 1ernt mit ainer staten ubung.
Wann ieh bab geredt, das sy gelernt 8ey von
aim gtieten 1erer, und das darumb, damit du die
gtiten 1erer, dy arczt, hantwerchmayater, such dy
20 tagwercher, und in ainer yeden andern kunst die
pew&rten a1bes auserwe1st und jrn rat und hi1!f
piteat, ob aein not aey, und hab pil1ichen
gesprochen die gilten 1erer. Wann ala ain gueter






freid, also sin poser lerer dlirich ain pose Iere
flirt er sich und ander in jrssl. Auch als ain
gliter Ierer und srczt die gesuntmalich krankchait
paId gesunt macht, alzo widerumb ain poser Macht
5 ungesuntmalich. Und wann die gesuntmalich
kranchait, die chert sy in gros libel und ist
verliesen viI arbait, also such die (14r:) posen
hantwerchmaister und such die tagwercher verderben
viI gueter werich nach viI Ion und arbait, und gent
10 unpewart wider mit schannten von dann; und du magst
solh werich nicht verchauffen noeh genliczen, die
dir Bolich unkUnstreich maister gemacht haben. Ja,
es war passer, das BY von den werehen au!!horten
und du zalest sew wol, wann das du jre werch
15 umbslinst und an lon solt haben.
Nw hab 1eh gesprochen das die weysha1t und (23,1)
aIle chunst zuwegen pracht wirt mit ainer staten
libung. Darumb jet zumerkehen was doeh sey dy Ubung
oder dy lere, und was nuez und notdur!tig sei zu
20 der lernung.'
Von der 1ernung, und was 4.n
studenten not und nucz s.in
'Dy lere 1st ain sneIligka1t der aUBpraittung (23,5)
des gemlit. mit dem boehsten will.nn.
25 Zw aim ding zw der lere sind nliezlieh und (23,7)
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notturftig: von ersten, die lere von dem maister
als ich vor geredt hab, und von der lere ist
volchomer geschriben in dem pUch von der gestalt
des lebens am anefankch, das ich deim brueder
5 Vincencio geschikht hab.
Czw anndern mal, so ist nucz der einnemung (23,11)
zw helfen der vernlift mit dem ercznern und erczun-
(14v:)ten vleis und mit scharffer ubung und wUrchung,
wann die stitt ubung ist oft tiberwinten oder
10 einnembung der vernUft, und die gewonhait den
enczigen tibung ist tiberwinten dy aller groaten pott.
Czwm dritten, so ist nucz zu helfen dem syn (23,15)
mit der Ubung der hent, mit der einnembung mit
vl.is. Wann es spricht Katho: ItOb die lernung, wie
15 wol du hast chunst empfangen. Als der vleis der
einfallung, alzo hilfft dy hannt der tibung." Darumb
80 ist es nott dy ubung zu der lernung, die d. gibt
ain leichten weg jn ainer 1eden chunat. Darumb ao
spricht ain vera: "I>y kunst geit ea und dy ubung
20 pehaltz: und 80 du lebst der kUnst in der tibung,
wann ain hertten weg macht 8y leicht in der kunst.1t
Auch so hat Seneca gesprochen: "Nichts nicht ist
nucz jm streit noch in aller kunst dann dy Ubung."
So apricht Pamphilius: "Aller ding weyshait wirt
25 gelernt mit der Ubung; und dy Ubung und chunst hat
gelernt alles, das da chan ain yeder mensch." lat
aber dy lernung peleybund zu ainer gelerten kunst,
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den gelerten zu helfen dy verstentntis, und den
einflus, und das gemut, und dy gedichtnUs, so mag
das sein vierveltig: jn der hilff, jn dem ftirnemen,
in der lernung jn (15r:) pildung, in der hilff, in
5 dem furnemen, und widerumb Uberlesen mit stater
und encziser gedachtnUs.
Als von dem fUrnemen spricht Seneca: "Macht (24,11)
scharff dy einnemung der verstentnUs, oder leichter
ist es das gamut zerbrechen."
10 Und in der herttung der leczenn spricht
Cassiodorus: liEsist pald vergessen, so es in die
einnembung der vernuft chtimbt, nUr alain es werd
widerpracht mit der inpildung." Also soltu
widerbringen dy einnembung der vernuft in der
15 inpildung der diemutichait und der senftmUtigkait;
(24,13)
wanll es stett geschryben: "Ain gueter lerner, der
sol sein diemutig und senftmutig und von dem
chrtimpen, posen, und unzimlichen dingen und begiern
an zweyfel hUtten, das ist ain gtitz fUrnemen, so du
20 die fromden lieb hast und von aim yeden gern lernst,
und dieh de-r chlinst nymer tibernYmbst. Und ain yede
pose lere ains posen lerer soltu tliehen als das
gift, und solt lang petrachten die sach, ee du sey
urtailst, wann ain yeder sol lernen dy chUnst, das
25 er sey gelert und nicht umb das, daz er welle
gesehen werden; das er dy red der weysen verstee,
80 ers verstet, das er sey lieb hab und lern die
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albeg zu haben vor dem anplikch seiner augen." Nw
sol er driveltigew diemutigkait in der lere suchen:
die erst ist, daz er chain chlinstnicht fUr pez
hab oder chain (15v:) geschrift pes schacz, wann
5 als da geschriben ist, das ist durch unser lere
willen geschryben, nach dem als Seneca spricht,
daz du kains weyshait nicht solt versmahen. Die
ander diemtitichait nicht zu lernen schambst nach
dem als man spricht: "Mit scham ist pesser lernen
10 zuerkennen, das ich nicht chan, wenn das unweyslichen
nicht wiesen oder erkennen." Die dritt ist, welher
pegreift dy chunst, der sol dy andern nicht
versmahen, nach dem als du chanst, wann an Ubermlit
soltua mittaillen dem, dar ay pitt von dir, und daa
15 du nicht chanst soltu gtitlich unverporgen piten,
oder an scham daz dir mitzutailen. Wie wol ich
geaprochen hab, chain geschrift eYtel noch pas zw
haben oder vernichten, so ist doch nicht vil zu
lernen in den unnuczen geschriften, oder dy zeitt
20 darjnne verliesen; wann ea nott ist, das der lerner
oder leser ftirsichtig sey, das er nicht vil czeit
in der unnuczen lere vertreybe, und daa er nicht
in aya gUten und nUczen tUrnemen pleib trig und
lassig. Wann es ist pos, das ain gUts mit
25 nachlas.1gkait verpracht wirt; vil poser ist eytel
verlie.en vil arbait. Und nicht alain dy leczen,
sunder abar auch dy andern geschritt 801 widerbringen
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die einnembung der vernlift; wann es stet geschriben:
"Das wir nicht alain sullen schreybn, noch nicht
alain lesen: jr ains petwingt und zeucht aus dy
chreft, das ander lost sy auff und merts; alzo sind
5 si mit (16r:) einander zw mischen und bringt das
ander wider."
Das ist ain ware erczaignus und ein state
enczige ubung oder gedachtnus; es hat gesprochen
Marcialis: "Das ist ain gewonhait der lernung, so
10 du siechst, das du nicht chanst, so lern statlich.
Darumb daz du verstest so du ain wenig speis
pegre,yfst und palt verleust, das ist wenig nucz,
wann der ochs cheutt widerumb dy speis, damit er
wirt gespeist.u Darumb so 1st albeg zw lernen, wann
(26,6)
15 es ist niemant, dem all ding zw w1ssen sind geben;
und auch d, gedachtnus der menschen ist unstltt.
Darumb so spr1cht das geseczt: "Aller ding haben
ain gedachtnus und in chaim n1cht prechenhattig
sein, das gehert mer zw der gothait denn zw der
20 menschait." Aber darumb das man dester mer wiss
das, daz pehalten werd in der gedachtnus alb.s zw
zYmlichen stunden zu l.sen und zu lernen 1st, nUr
alain du tuest es annders, so verg1stu es das du
vor chiinnen; wann es spr1cht Seneca: "Du vergisst,
25 so du nichts lernst." Wann 8S ist von allen zw
lernen; wann es stet geschriben: "Du wirst ilber sy.
also du von allen lernen wild; vann der von allen
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nymbt jst reicher dann die andern all." Und also
so ist dy begriffen chunst oft zw liben, daz du
sey albeg perait hast in der gedachtnlis, und das
du die perait hast und in gewonhait. Wann das du
5 jre viI lernst, und die selben nicht hast in
gedachtnlis, (16v:) und der gedachtnlis soltu helfen
mit gedanchen und mit der libung der einnembung der
chunst. Wann es spricht Tulius vom elter: "Der
liblingwegen der gedachtniis, was ich taglichen red,
10 oder hor, oder tue, das nymb ich nlir als in
gedachtnlis zu der vesperczeit." Also lern du such
tag und nacht, und tue das als Seneca spricht:
"Chain tag verget nUr nicht mlissig, wann ich
versuech dy naeht der nacht, so sten ich in der
15 lernung nicht mlissig von wegen des slaft, sunder
ioh lig under dem slaft, und wann dy augen mliet
sein, so vallen sy jn jr werich, daz haylsam 1st,
so ich wider ermontt pin, so schreib ich mit der
pildniis." Darumb ist sach so du magst belffen der
20 einnembung der chunst mit stater arbait und lernung
und die also libertreflich machen und also chronen
mit dem dyadem der ere und zier, nach dem als: da
Macht dy einnembung jn der einnembung pildnus der
arbait, wer da Macht die lere statlichen, der
25 Macht auch schon dy kron des dyadem.'
Do nun das bort Melibeus und die ding wol
verstaindt, da antwurt er und sprach: 'Mein traw
(27,21)
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Brudencia, solh weyshait hab ich nicht, jch hoff
sey auch nicht zw haben. Wann ich pin nlin chomen
zw der lesten zeitt meiner jugent, und in der
vergsngen zeitt hab ich derlay achtigung geacht,
5 auch der pegier dez leibs (17r:) pin ich alao
gegeben gewesen. Wie wol das ist, das ich gar reich
pin und alao dy czeit verlorn hab und viI von mein
guet verczert hab und mag nU gesprechen: Jch pewain
den schadn des glits,wann yeder mag zu hilt! chomen
10 dem guett, aber nyemant den tagen. Jch mag such nU
weder weyahait noch ander tugent lernen, und wer
nicht gewont der tugent die weil er jung ist, der
chan nicht abkern vom Ubel so er alt wirt. Also das
gemUt der arbait, das ist nUr ein unwissenhait der
15 gerechtichait und der wayahait. So ich mich nU also
erchenn unweyaen, so pitt ich nU von dir ratt an
underlaz tiberdas ding.'
DarUber antbbrt Brudancia und sprach: 'Wie
wol daB ist, das du nicht volchomen weis pist,
20 so pistu doch nicht auch ain tor. Der ist nicht
unweis gehayssen, der sich unweysen verstett. Aber
so werstu ain tor, so du die andarn fUr torn
schaczest. Wann es spricht Salomonn: "So der tor
wandltt autf dem weg so er ain tor ist, so schaczt
(28,15)
25 er dy andern fUr torn." 80 sprichtt Salomon mer an
ainer andern stat: "Der weg des torn ist albeg
gerecht in seinen augen." Mer so spricht er in
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proverbio: "Welicher in seim synn weiss ist, der
ist sin tor." Darumb das du in zweyfelhaftigkait
rat pittest, so wirt er mer we1s geschaczt dann ein
tor. Wann es spricht (17v:) Innocencius der pabst
5 in dem pilchder amphhung der welt: "Der am maisten
verstet, der ist am maisten zweyfeln; der ist am
maisten chtinnen,der da mer pegert ZW chtinnen. Das
ist ain tail der weyshait, begern zw wissen das du
nicht waist. Wann es ist cham etwas als das slecht
10 oder als gar leicht, das man gancz grtintlichen wiss
oder pegre1ff, ntirviIIeicht das wais man volchomen,
das man nicht griintliches wais." Nun so du nicht
volkomen waist, so Iern von den weysen und glaub
in; wann der, der selbs nicht wais, der glaubt
15 auch den andern nicht, und mit allem setm ftirnemen
velt er in die grueb.'
Vom ratt
Darumb daz du begerst zu haben meinen ratt,
so schaw am ersten was der rat sey, oder wann es
20 ain ratt werd gehayssen, und wie er zesambgIegt
werde, und von wem der ratt zw pitten sey, und
weIher rat zw nticzen sey, und weIher auszuslahen
••" und wie er geh8rt sol werden oder wann oder
wie er zunemen sey, vann oder vie er zupehalten
25 sey, und wann jm nach zw voligen sey, und wann der
(29,14 )
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rat ist ains menschen ftirnemen oder flirseczung,
das do ainem menschen oder den menschen gegeben
oder peweyst wirt, ain (18r:) suecz oder ain pez
flirhalten aus aigner tibung tiber etwas zu tlinoder
5 zuverbringen.
Es haist auch ain ratt darumb, das er von vil (29,23)
wirt genumen. Es haist auch ain ratgeben wie wol
das ist, das chain wort dazwischenn chtimbt, als
wann du waist, das ainer libel oder guet tlinwil
10 und tuest im mitessen und andern hanntraichen hilff
zu stern und zu prechen tlin oder aber desgleichen,
nach dem als sy das geseczt sagen.
Warumb der ratt 'rat' gehaissen werdt. Ea
haist sin ratt von ratgeben jn der ersten person,
15 auch vom ratnemen in der anndern person, und hat
zwo bedeittung. Aine vom fragenn von aym andern,
also hat es ain besliessung zu der wUrchung. Die
ander bedeittung so du aim andern gibst ratt, so
hat es ain besliessung zu der vermelten. Als dann
20 spricht ain vers: "Ratgeb ich sliechdich, dir rat
ich und gib rat."
Wie der rat zesamgelegt werdt. Der rat wirt
zwiveltiklioh zesamgelegt. Von erst en von der
'menig' 'wissen', das ist sovil ala ein
25 emp!indliohait, wenn wir sUllen mit den andern
wissen oder emphinden und darjnne ainig sey zu dem,




wirt er zesamglegt von dem wort 'zusamb' und
'wissen', das ist das wirs (18v:) mit ain andern
sullen wissen uncz so lang daz es wirt geoffenwart
oder not tut zuoffenbarn.
Von welhen oder von welhm rat sey zupiten. Nu (31,1)
welle wir sehen von wem oder von welhen rat sey zu
piten. Und ist zu wissen, daz von drein ist rat zu
pitten: von ersten von dem almachtigen gott; czw
andern von dir selben; zwm drittenn von den andern
10 oder von aym andern. Wann in got soltu sein andachtig
5
und weis, jn dir selben flirsichtig, jn den andern
oder in aym andern beschayden, und in dem horn des
rats tugenthaft, jn dem ausslahen hertt, jn dem
aufnemen gelert, und in dem pehalten bestentig,
15 und 1m nachvol1gen lind.
Wi. man rat von got pitten sol. Als du rat
von got piten solt, darumb red sand Jacob im
anefang seiner epistel, do er redtt: "So ewr ainer
pedartf der weyshait, so pitt ers von gott, der da
20 den geit UberflUssig und begert sein nicht, noch
wirt es im geben." Wann dein rat und alles das du
tUst in wort en oder in werichen, das soltu tUn in
dam namen dez herren. Wann es spricht Paulus in
ainer ep1stel ad Coloeenais: "Alles das yr ymer
25 tnt in worten oder werichen, das schUlt yr ala tUn
(31,10)
in dem namen unsera herren Jhesu Crist!, und aagt
dankh gott dem vater." Nach dem als er widerUilb
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sprlcht: "Alles daz da geben 1st, das ist das aller
pesst." Jtem: (19r:) Alles das, das du plttest oder
begerst, oder so du nw ain posen rat ttisttiberdlch
selbs, so wirt er doch umbgechert. Wann es spricht
.5 Sydrach: "Der da macht ain ungetrewn rat tiber sich,
der wirt umbgechert und erchent nichts von wannen
es jm kilinbt."Jst das ez 1st in ainer frewntschaft
der irdischen ding, so ist das geseczt also, das
wir nicht sullen scheicz1ich ding piten und sullen
10 auch unczlmllch gepett nlcht tGn den frewnten. Aber
von den freWnten su11 wir piten ersam ding und
zYm1ichs sti11enwir tan vor unsern frewnten. Vi1
krettlger sol das wern geha1ten von dem rechten
frewnt und der do 1st ain huetter melner sel. Auch
15 dy doygen ding, die uns pringen die gUtichalt und
nicht scham dadurch dy gtitlkait verlaydigt wirt und
gemainch1ich wider den gUten siten geschechen, und
das una nicht zim1ich ist zu tUn gegen der welt;
nach dem als dy gesecz sprechen: "Vil chreftlger
20 nach dew gott ist ain helffer a11er ding, so es jm
beschiecht, so wirt es ungutig uber uns, umb ain
solich gepett schikcht er dann sein zorn und sein
ungiitichait." Ale Katho spricht: "Was gerecht ist,
das pitt, oder was erlich ist; wann es ist torlich
25 zu piten das da rechtlicb .ag versagt werden.1I (19v:)
Nu so der rat des menschen ist an hilt! gots, so
ist er krankch und unnuczperllch und also mug wir
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an in nichts tuen. Als dann Jhesus Cristus selbs
redt: "An mich mligt jr nichts tUn." Von ersten so
suech wir von jm rat, und von seiner gerechtigkait
dann so wern uns nach voligen all gtietding.
Wann in dem piten des rats von got, so soltu (33,7)
sein andechtig und weis, wann du den rat pitest
mit andacht des doigen, der sein ain herr ist, und
das da gerecht sey oder erber. Und ist das du es
tUest an zweyfel, du empfachst daz, das du pittest
10 oder was du wilt. Als Jhesus selbs zwm andern mal
5
spricht: "Bitt von dir selber rat, und in dir selbs
suechs und in dem soltu sein ttirsichtig," wann du
von dir und von dein rathern und rattgeben ruder
tUn solt drew ding die da groslich dem rat
15 widerwertig sein.'
Vom zorn, der im rat zu meiden ist
'Am erst en so schaw, das du nicht zUrnest, (33,14)
oder das du von chaim zornigen nicht statt noch rat
piteat, von wegen vil ursach. Von eraten der czornig
20 maint, er mUg vil mer wenn er vermag an seim tUn,
und darumb so Uberwint er sein vermUgen. Als dann
ain vere epricht: "Das er vermaint der mer vermUg
wann jm sein natur geit, der selb liberwint sich in
aeim veraUgen und mag mynner gesein." (20r:) Di ander
25 urBach daB der czornig nicht redt denn was da get
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aus untugent und unmut, als Seneca spricht: "Und
also dich und dy andern pewegt er palde zw zorn,
nymbar das gesecz das siecht den czornigen, aber
der czornig sicht nicht das gesecz." Dy dritt
5 ursach ist das der zorn jrt das gemUt; darumb so
spricht Katho: "Du czorniger, von aim ungewissen
ding soltu nicht chriegen: wann es ist der czorn
den man, das er dy warhait nicht erchennen chan."
In den raten also in den andern dingen solstus
10 underchomen die betrlibten bewegnlis des gemuts,
und zw dem rat piten sol, dann ir ew gehorsam machen
oder werden der vernutt. Als Tulius gesprochen hat:
flDerczorn sol verr von dir sein, wann mit im mag
man nichts rechts ausgerichten, auch nichts
15 betrachten noch nichts mag gemerkchen. Die ding,
die da geschechen mit ainer betrubnus, die mugen
nicht stat gesein, noch die doigen die nicht
gegenwiirtig sein zu pewarn." Wann der zorn hat
chain parmhercziohait, noch der entspringt unmuet
20 und der erwekcht saws. Auch der czornig, der schaczt
den ratt lefCht, darumb so ist gesprochen worden:
"Der da den zorn uberwint, der tiberwint ainen gar
grossen veint."
lst das du mer und volk8mer wis8en wild von (34,23 )
25 zorn und dem czornigen, so lis in dem puech von
der gestalt des lebens, so vindestu es, das der
(20v:) zornig mensch zw fliehen ist.'
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Von der geitigkait und
wolluatigkait In dem ratt zw meyden
'Du solt dich auch ftirsehen, das dich nicht (35,~)
jrs jm rat der geyt und der dich und dem ratt nicht
5 alzo unweis mach, noch das dy groz eylung dem
vernuft nicht liberwint von vil uraach wegen. Von
ersten das "der geitt ist ein wurczel aller posen
ding", als dann sannd Paul sprichtt in ainer epistel
ad Timotheum.
10 Dye ander ursach das der geit ala ain liecht (35,11)
der sele und gemlits lescht, und libel und als
untugent die si in ir hat, die ubt sy. Wann Tulius
spricht vom elter: "Chain unmenschlieher und
schedlicher ding ist nicht dann der geit, der den
15 chorpen den menschen von natur gegeben 1st. 0 begir
der geittichait und unlautterchait und der
widerspennigkait und der unordnung, die pewegen zu
der flillerey. Sy machent auch libergebung des vater.
Sy machent auch liberkerung des gemain glits.Auch
20 mit den veinten Macht sy gehayme red, und der
verrattere, daraus entspringt. Dannoch auch chain
mistadt, chain poshait, chain libel ist nicht, wann
es nymbt als gleich, es Macht auch dy pegir und
unlautterehait und macht die sUndt der unlautterkait
25 under den geporn frewnten. Ea (21r:) Macht auch
eeprecherey und als libel und untugent und vil
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unzymlich begir und werich dy sy erkukcht. So nun
dy natur des menschen ist als gar gliet,und dy
natur gotz als gar volchomen, und das durch die
gab gotz als gar vol, das jm nichts wider ist als
5 dy pegier oder der geitt noch auch dy unlauterchait,
so nU v.r der stat der mischung oder der
temperierung das ist als gancz in der begier des
reich der tugent wider dew begier oder den geit.
Und alzo pey dem ist nichts als vermerts nichts
10 als schedlicher als da ist dew begir des glits, so
nU grosser viI und lenger wer das liecht der sele
oder des gemuts, so lescht iss doch." Und fiirwar
die doig begir oder der geitt jst als gar poz das
sy nymmer mag entspringen nUr alain sy hab ain
15 ttirlauffunden smerczen. Wann es spricht Petrus de
Alexandria: "Chain pegir ist nicht entspringen,
nUr alain sy ge vor aus smerczen. Oder e8 hat
nyemant ain begier jm trinkchen, ntir alain er hab
vorgeliten den smerczen des durstz. Es hatt auch
20 niemant ain begir zu essen das prott, nUr er hab
vorgeliten hunger. Ea ist auch kaim begir in der
rUb, ntiralain er hab vorgeliten den wetagen der
arbait. Und desgleichs auch alzo von den andern
begirn. II Item: merkch auch daz do in ainer yeden
25 begir ist mit eintallen ain (21v:) sedlichait, nach
dem als man spricht: "Welher an im hat leipleiche
begir, der mag nicht ge.ein an tugent."
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Dje dritt ursach darumb soltu meyden und (36,21)
fliehen dy geytigkait jm ratt und in andern dingen,
die ist dew das sy bringt den tod. Wann es spricht
der salig sand Jacob in ainer epistel: "Ain yeder
5 wirt an geweygt von seiner geytichait und
unczymlich begir; so er sich aber solichs ausslecht,
so chert er wider zum guten, stinstMacht er ain gar
grossere slind, so sy verpracht wirt, so begert sy
den tod." Oder warhaftiklichen, sovil ist poser dy
10 geittichait, das sy der begirlichen sele nicht
genug mag geben; darumb so hat gewont zu sprechen:
"Dez geitigen sol spatt sein seiner eylung."
Dje viert aach auszuslahen die geitikaitt jm (37,6)
rat, das aIle begir des geit sind ttir der hellen,
15 dadureh man jn den tod sett, und der ay anders
nicht maeht aufgeben, so war ee das hercz umbezukernn.
Dye ftinfftursach ist das sy nicht alain in (37,11)
deinen raten, sunder in aller deiner wurchung
gancz und gar sol sein von dir ausgeslagen und
20 fudergetan werden, und das darumb: wann der geitt
hat niehts lieb nUr daz was zymlich ist. Es spricht
Seneca: "Das aller fravelleichistes libel, das ist
der geit. Wann (22r:) er macht etlich lewt arm das
hawbt, 8ueeht das enndt es find sein aber nicht.
25 Wenn warumb ez wert aus dem endt ainer andern
geytichait." Davon so spricht der egemelt Seneca:
"Er ist sterkcher, der Uberwint dy geittichait, wann
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der, der da undertanig Macht den veint.1I
Dye sext ursach dsrumb die geittichait in
allen dingen fuder zuttinist und zu fliehen, und
nach zuvoligen dem fewr und dem eysen und dem
5 ganczem hantwerich tiberwintung. Wann durch der
krankhait willen emphilh ich mich am aller maisten
dem emphliechen. Wann so ntidie geitigkait sticht
das enndt und find aein nicht, ala vor stet, so
ist pillich das du sey fliehest. Wann es stet
10 geschriben in der red Hugo, so spricht auch die
gotlich geschrift: "Du solt nicht nachvoligen den
unentlichen dingen. Wann wo daz enndt nicht ist,
da mag chain rUe nicht gesein; und wo nicht rub
ist, da ist der frldt nicht; und wo der frid nicht
15 ist, ds mag auch gott nicht wonung gehaben.II'Dann
im frid', als dann spricht David der prophet, Ida
hin 1st geseczt mein statt.'II,
(38,1)
Von der eyl im ratt zw meyden
(22v: ) 'Du solt auch erkennen das dy eyl ist (39,5)
20 widerwertig im ratt, und du solt auch die im ratt
von dir werffen; und auch in der rachung, so ist
dy eyl such schedlich. Darumb so spricht man
gewondlich: "Den schaczt ich gar fUr ain gtieten
richter, der paId verstet und lanksam urtailt."
25 Alzo stet auch geschriben von den raten: "Was du
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lang betrachst, das schaczt fUr daz aller gerechtist."
Als man auch dann gewondlich spricht: "Aim eyl\inden
rat voligt nach puezwertichait." Davon so ist nicht
paId oder eylund ratzuge'ben oder zw nemen, sunder
5 aber mit petrachtung oder mit zwiveltygem vercziehen.
Wann es spricht Seneca von der gestalt des menschen
leben: "Nichtz sol dir sein so gar paId, sunder
alles vor besiechs. Wann wer fursichtig ist, der
spricht nicht 'ich han sein nicht gedacht, das das
10 solt geschechen', sunder ez wardt sein, wann er
zweyfelt nicht er hat auch nicht verdenkchen, aber
er huett sich." Und darumb sin betrachtung in solhen
dingen und ain zYroliche verziechung sind nichtz
auszuslshen, sunder aber lieb zu haben. Wann es
15 stet geschryben: "Zw betrachten und zu bedenkchen
ist ain nucze czeitt und ain gewisse." Und auch
widerumb: "Allzuziechung ist zemeyden, aber sy
macht den weysn.'"
20
In haymlichen dingen sol man nichtz rats
fragen nUr alain von notturft wegenn
'Aber und so du aber hast dy petrachtung mit (40,1)
vleis-(23r:)siger ftirsichtichait uber dew dlng die
da sind dem rat widerwertig dy sunder zw tUn sind,
alz da 1st der czorn, der geitt, dy begier und auch
25 dy eyl. In dem versiech dich aueh, das du dein
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haymligkait in dir haltest und solst von nyemants
rat piten, jst sach das du nicht magst dein
aigenschaft pessern durch aym fromden ratt. Wann
ea apricht Sydrach: "Deinen syn soltu mit niehte
5 oftenwarn deinen trewnten noch deinen veinten, jst
ez ain poshait, so soltu es nicht emplossen. Wann
er hort dich, und darnach versmecht er dich zw
gleicher weis als er beschirmen wolt dein slindt,
und lacht dein." So spricht Seneca: "Wiltu das ea
10 verporigen sey, so sags niemantz." So spricht
Katho: "Du solt main, das es chim von aim verborgen
sey dein haymligkait." Und auch Petrus Alreneua
spricht: "Dein rat oder haym11gkait sol verporgen
sein, gleich als sy in ain karcher sey gedrungen,
15 und waz dir geoftenwart 1st, das pehalt in dem
karcher gepunten." Darumb so 1st gesprochen: "Der
da sein rat pehalt im herczen, das ist seins
rechten, das er jm das pest erwelle." Wann es ist
sicher zu sweygen, dann ala er ainen andern solt
20 pitten, das er solt sweygen. Wann es aprichtt (23v:)
Seneca: "80 du dir selber nicht gepoten hast zu
sweygen, wie sligstudann von Rin andern stil
sweygens?" Jet das du aim tromden rat glaubst zw
pessern dein aigenschaft, so betracht und siech
25 dich mit vleis tUr, mit wem oder mit welhem du das
tUn solt, und wem du aut tu.at und ottenwarst dein
haymlichait. Nach dew und spricht Seneoa: "Du solt
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tiberall dinge mit deim frewnt betrachten, aber am
ersten mit dir selben.1IEs spricht auch Petrus
Alfensis: "Durch der frewnt willen die nicht pewart
sind, du solst dich ain mal flirsechen von deinen
5 veinten, und tausent mal mer dann vor dem frewnten.
Wann villeicht wer der frewnt ain veint, und alzo
so mag er leichter sUchen dein schaden.'"
Dein willen soltu nicht erczaigen
jn dem gepeten ratt
10 '6iech dich auch flir,das du tiberden gepeten (41,9)
rat dein willen deinen rathern nicht erczaigst.
Wann es sind nicht all menschen gleich und gerecht
nachvoliger, wann sy a.hent ain anplikch des menschen,
wann ay glauben das dem menschen gevelchlich sey,
15 das reden und raten sy und sehent mer an jrn willen,
damit ay aich zue kaufren. Wann (24r:) daa ay raten
das jm nicht gevelt und doch nucz ist. Und daa ist
dew ursach, wann dy grossen herren und machtigen
jet das ay seIber nichtt chUnnen, so mugen sy cham
20 oder nymmer von aim andern rat nemen oder pegreyrfen.
Und von den nach voligern wil ich dir hinnach
volchomenlich wol aagen.
So nU du ratt pitt.at, 80 soltu dich am
ersten fUrs.hen was jm ratt widerwertig ist, das
25 soltu von dir tUn des gleichen vor dein raten. Zwm
(41,20)
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anndern, ob du ain haymlichait pehaltz, jet sach
das du dein aigenschaft pessern wild oder magst
durch ain fromdn ratt. Czwm dritten, das du dich
in dir betrachst von wegen deinen ratt und dew
5 merkch. Czum vierten, so du nu ratt gepeten hast,
so erczaig dein radt nicht mit dem willen, oder
Bovil gesprochen das du in dem radt nicht erczaiget
dein willen.'
Von den riten zw biten von den andern
15
'So du nun von dir selbs rat gepeten hast und (42,5)
dich in dir selbs nun flirgesehen hast, so ist zu
czeiten nott, das du von den andern oder von aim
andern such rat pittest. So ist nun zw sehen von
welhenn du rat solt piten.
In pittung des ratz von den andern oder von
aim (24v:) andern. die doig eicherhait 80ltu
(42,9)
10
vleiseigklich pehalten. Wann du solt nicht tailn
dy giletenfrewnt von den posen. noch von den veinten.
Aber von den gtiten trewnten, und von den weysen,
20 und von den trittigen und peberten, und von den,
die getrewlich getunden sindt warn, und vor aus von
den alten, de 1et von rate zw piten.
So bab ich von den trewnten gesprochen, nsch (42,15)
dew und Salomon spricht: "In der salben und in
25 manigerlay gueter baben ain begir die hercz der
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menschen, und auch mit gueten raten wirt sliezz
gemacht die sel. Wann es ist nichtz suessers zw
haben dann ain frewnt, damit und mit jm du redest
gleich als mit dir selben." Davon so spricht aber
5 Salomon: "Zu ain getrewen frewnt ist nichts zw
schaczen. 1st das er statt pleibt, so wirt er dir
nahent gleieh oder gar gleich, und ist getrewlichen
tUn deim hawssgesind." Auch mer: "Ain gueter frewnt
ist ain starkche beschirmung, und wer den findt,
10 der findt ain schacz." Als man gewondlich spricht:
"Recht als da ist der leib an dy sel, also ist der
mensch an ain frewnt." So nu pliben sind die ding,
die da gab dez gllikchs hayssen, so ist dannoch das
leben ungeakchert in der wuest, und von den veinten
15 mag es nicht sein frolich.
(25r:) lch hab auch von den weysen und (43.7)
triftigen geredt, wann es ist war das man gewondlich
spricht: "Der weis flirtwaffen uber all ding und so
er gedencht." Mit der weyshait darumb so nym solh
20 in dem rat, das sy dir alzo raten, so magstu nicht
gefallen. Wann ea atett geachriben: "So der weis
mit weyahai t gett, 80 velt er nicht ab der pruken. "
So spricht Seneca von der gestalt des menschen
leben: "Der rat der triftigen QUS den offen dingen
25 bedenkchen ai dy verporgen in der vinater, aus dem
triftigen grossev, aus der verstieohung dy verren.
aua den tailn gancz."
3C17
Von den pewarten und die da in getrew
gefunden sind hab ich darumb gered. Wann viI sind
weis gehaissen, die da nicht getrew sind und
sunder poz, und den andern durch ir poshait
5 poslich rieten. Wann den sind nit albeg zw glauben,
(43,18)
sunder den pewarten und den, die da in getrew sind
gefunden oder ntiralain pegriffen. So spricht
Paulus in seiner epistel ad Romanos: "Jr liebsten,
ir sullt nicht aim yeden geist glauben, sunder
10 pewart dy geist, ob sy aus got sein." So spricht
aber Paulus in ainer epistel: "Pewart all ding,
und was gerecht ist, daz pehalt. Wann von ainer
;yedenposen gestalt da czeuch dich ab." Wann es
spricht Salomon: "Wer paId glaubt, der ist ains
15 ringen herczen genynnert, dy vernuft der sel, und
des gemutz und (25v:) er ist erhiczt zw dem tail
der torhaftichait." So spricht er aber an ainer
andern statt: "Du solt nicht lobn den frewnt unczt
du in hast pewert ...So spricht Salomon: "Ist das du
20 besicztt den frewnt, so besicz in jn der anweygung,
wann er 1st ein frewnt nach aein werchen, aber in
der zeitt der w1derwertigkait oder betrubntis so 1st
er nicht ple1ben." So spricht Aristotiles: "Huett
dich vor dem ratt, von dem du ratt pitest, ntir
25 alain er sey dir getrew oder pewert."
Darnach hab ich meldung getan von den alten, (44,13)
das bab ich darumb getan, nach dew und sand Job
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spricht: "In den alten ist die weyshait, und in der
Langen czeitt die ftirsichtichait." Nach dem als
spricht Cassiodorus: "Die doigen sind albeg ainer
grossen weyahait, die da viI menschen red und
5 werich underweist sind," und widerumb: "So du viI
mit dir czeugst von den eltern, so hastu von deiner
aigenschaft verdingt das du genam piat, wann die
alten lernen jm ratt weyshait." Und darumb spricht
der maister MarciaIis: "Der nucz der alten tuecher
10 und gewannt werden leicht versmacht, aber alzo ist
ea nicht auszwalahen der syn und ratt der alten."
Auch so spricht Tulius vom elter: "Nicht mit der
sterkch, nicht mit der snelligkait oder mit eyl jrs
leibs tlinsy groz ding, aber mit ratt unnd chunst
15 und mit der lere, darumb so schlillen (26r:) ay
nicht aterben noch abnemen, sunder aber ay schlillen
sich meren und auch daz elter."
So du nu pitest ratt von den obgenanten, ao (45,4)
soltu darzwe legen ain aolhe sicherhait, daz du am
20 ersten von aim oder von wenig ratt pitest. Wann es
spricht Salomon: "Es sind viI fridaamer ratt, aber
ainer sey dir :fUr der andern tausent." So mach such
nicht ain rat mit jnn, sunder ntirviI. Wann ea
spricht Salomon: "Wo nicht ist ain regierer, so
25 gett nyder und verdirbt das volkch, wann das hayl
ist, wo vil ratt sind." ZWIDandern, ist das nott
tuet, 80 nym darz~ viI ratgebn. Wann es hat aber
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Salomon gesprochen in dem pilchproverbiorum: "Dy
gedenkch werden zerstrett, da chain rat nicht ist.
Aber do mer rat sind, da werden dy gedenkch bestatt.
Alzo haben wir von wem ratt sey zu pitten.'"
5 Welher ratt zw meyden sey
'Nun beBech wir welher ratt der lewtt zu
meyden und zw fliehen Bey.
Von ersten, so slach aus den ratt der torn,
wann dy torn haben lieb tarhaftig ding, und ir
10 ratt die ziehen sy zw tirhait. Wann ea atett
geschriben: liEsist ain tugenthaft der torhaitt,
tromd libelzw (26v:) 8uechen, und der jrn vergessen."
(45,16)
(45,19)
So spricht Salomon: "Das hercz der weysen ist im zw
der rechten seytten, aber das herez der toren ist
15 jm zw der lenken seyten." Mer stet anderswo
geschriben: "Du solt nicht reden in die orn der
torn, wann sy versmahent dy lere deiner red." Es
spricht Salomon aber: "Wer mit torn red, er lach
oder zueren, so vindt er doch chain rwe nichtt.'"
20 Von dem ratt der zwetlitler,
gleichsner und nachhenger
'Desgleicben ist aueh zw fliehen der ratt der (46,9)
zwetlittler, gleichsner und auch der nachhenger, und
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nicht alain in den widerwertigen dingen, sunder
auch in genottigen glietern. Wann es spricht Tulius:
"Am aller maistenn ist nott zw nuczen der ratt der
frewnt, in genotigen und den ddigen ist zw geben
5 ain grosser gewalt in dem ratt." Es spricht aber
Tulius: "Du solt dich auch paider zeitt hlietten vor
den nachhengern, das du in nicht offenhaldest deine
orn, damit dw dir nicht last zwe sagen: dadurch du
paId mochst wetrogen werden. Solh schtillwir sein,
10 das wir von den gerechten (2?r:) gelobt stillen
werden: so sy aber des nicht teten, so mochten viI
ubel daraus chomen; so dy n1eschen in menigern
gedenkchen ertlilt sind, so dann werden ay sendlich
verspott und gent jn grossen irsal. W1e wol das 1st,
15 das die nachhenngung paz ist, doch so mag sy niemant
geschaden denn dem, der ay nymbt und der, der da
darjnne ain gefallen hat. Das geschiecht den doigen,
dy nachhenger sind und die jre arnn offen haben
segen den nachhengern. Den geschiecht es am aller
20 ma1sten auch den, die da gras getallen darjnn haben."
Darnach so spricht Kato: "So dich ettwer lobt, so
gedench das du eeyst eelbe dein richter, dann den
anndern soltu nicht mer glauben von dir, wann dir
selbe." Ale auch Seneca spricht in ainer epistel:
25 "Inwendig 80 merkh dich selbs wer du seist, als dann
so gelaub den _nndern, und vil mer gehart das
darzwe, das du dich selber erchennst wer du seyst,
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wann dich die andern erchennen. Das ist die
aigenschaft der weysen, das jm sin fromds libelals
wenig ein ge~allen ist, als daz sein, und in begir
des rats in genotigen dingen sol es auch sein."
5 Wann es spricht Salomon: "Der poz mensch, der redt
sliesmit dem unschuldigen." Auch mer spricht er:
"Der (27v:) mensch, der do sliesswerich der wort
red mit seim frewnt, der czeucht im ain necz uber
sein stieS." So spricht auch sin annder: "Es sind
10 nicht groBsere verporgne libel,dann die dy ds ligen
jn dem ambt der gleichntis oder der verperigung oder
in dem namen der nottdur~tigkait." Darumb so spricht
Kstho: "Die silssenund z~gesmaykchten red soltu
fliehenn zw gedenkchent" wann dy pf'eyffen singt sues,
15 so sy den vogel betreugt. Wann du solt nymmer pewegt
werden zw dem zwesmaikchen und ailessen oder
zesamgelegten worten, sunder alain zw dem gilett.
Wann es spricht Seneca in ainer epistel: "Du solt
dich pewegen zwm syn der red, nicht zw den
20 zwsambglegtenn wortentl! wann: "Dy red des kauffmans
sol sein unzusambglegt, der da kauffmanschaft
treibt, sunder aber ay sol aein slecht.1! Und wie
wol das ist, das du dich weis villeich magst, doch
so soltu deiner weyahait nicht nachvoligen, sunder
25 aber mit ratt der andern aU.chen die weyshait.'
Czw meyden der ratt der veint (28r:)
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'Es ist auch zw fliehen der ratt der doigen, (49,1)
die da sind gewesen veint, und sind darnach wider
in gnad chomen. Wann es stett geschriben: "Nyemant
ist sicherlich chomen in die gnad Beins veintB." So
5 spricht ainer: "Du solt chaim glaubn nicht haben an
deym veint, wann du h3Bt die doigen ding wol an jm
erchant. Dir sol auch sein der rat deins veints
vernicht," wann albeg der tamph des neyts ligt im
herczen deins veints. Es spricht auch Seneca: "In
10 dem angesicht deiner augen so waint dein frewnt; so
er aber siecht die czeitt, so cha~ er nicht gesatt
werden deins pluetz."
Du solt auch meydn den ratt der doigen die de (50,7)
nicht aus 11eb, sunder aber aus voricht dir ere
15 peweysen, wann sy sind nicht frewnt, ay sind aber
neydig veint. Als dann spricht Tulius von den ambten:
"Aus allen dingen nichts paser geschicht reichtumb
zu machen und den zw behalten wann die lieb, und
ist nichtz fromder dann die voricht. Das ist an den
20 menschen, das sy den hassen, den sy ftirchten und
ain yeder, der da hast, der Macht sich dem geleich
und mit viI has mag man nicht besiczen dy schacz,
und ist das du vor unbechannt pist ge-(28v:)wesen,
so pistu nu bechannt." Wann du solt nicht glauben
25 das du mugst aim gueten frewnt oder ain gueten
rathern zw wegen bringen durch die vorcht. Als es
dann redt der naturleich maister Aristotiles: "Es
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ist chainer nicht gewis das jm der getrew sey, der
in fliricht." Darumb so spricht Tulius: "Er ist in
di3 leng ain poser, der jm flircht zu der ewikhait
der glitikaitt und der trew. Die sich aber seczen in
5 die frein stett umb das, das man sy flircht, daz ist
nichtz unweysliches dann die doigen, dye da wellen,
daz man sy fliricht. Dnd von den da sy von geforcht
werden, da ist nott daz ay sich auch flirchten von
den aelbing die ay flirchten." Mit der slissigkait
10 der wort so wext dy lieb der kreft, und nicht mit
dem gewalt der gescheft. Als dann spricht Marcialis:
"An wissen ist niemant lieb zw haben." So spricht
auch Tulius: "Chain kreft des gewaltz noch geschefts
ist so gros, das aus dem gwalt und gemUt der
15 foricht mocht sein pleiblicht den doigen die da vil
flirchten, der sol auch vil fUrchten." Als Seneca
spricht in ainer epistel: "Niemantz mag so
graussamchlichen gesein der an voricht ist.'" (29r:)
Zu meyden der ratt der trunk chen
20 'Auch so ist ausczuslahen der rat der
trunkchen, wenn warumb si mugen ainen haymlichen
ratt nicht verpergen. Ala dann Salomon spricht:
"EB mag chain haymligkait nicht verporgen gesein
wo da ist die trunkchenhait.'"
(52,4)
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Von den doigen, die etwas verporgenn raten,
und offenwarn ain ander ding erczaigenn
'Auch ist zw fliehen der ratt der doigenn,
die da etwas haymlichs raten, und offenbar so
5 erczaigen sy ain andern willen. Wann es spricht
Cassiodorus: "Es ist ain gesl~cht der verlaidigung,
(52,8)
etwas haymlichs rede::1.und ainn andern willen
erczaigen."'
Vom ratt zw meyden und zuverdenkchen
10 (29v:) 'Desgleichen ist auch auszuslahen und (52,13)
zuverdenkchen der ratt des posen menschen. 'loJann
es ist geschriben, daz: "Der posz 1st nymer von
jm geben ain gliten radt."
Auch desgleichen ist auch zw meyden der radt (53,1)
15 der jungen. Wann sy haben chain czeitigen ratt noch
vernuft nicht, und haben nlir lieb die ding der
jugent, die sein in jm waxen. Wann es mag nichtz
lanng in jn pleyben in pitterchait in den doigenn
dingen, die da paId eylen sind zu der zeittikait
20 und ay pegreyft. Darumb so spricht Salomon: "Wee dir,
erdrich des klinigs, der ain chind ist, und auch des
diirst frue ist." Auch so spricht Marcialis und
davon: "Mein Melibee, du hast nicht an zuversicht
des val zw warten, so du an ratt pist.'"
;15
Wie du den ratt verhorn oder pewirn salt
'BYe nach voligt wie du dich salt jnn rat
beraiten und wie du den salt verhorn. Unnd flirPAS,
in der verhorung des ratz soltu sein beschaiden,
5 und schaw an den anefangk und das enndt, in der
pewarung des rats die nuczen ding und dye
notdurftigen, die sieh vleissigklieh flirsehen. (;Or:)
(53,11)
Von ersten, so wirff von dir und dein raten
und tue gancz fuder die ding, die ich vorgemelt
10 hann, die do dem ratt widerwertig sind, als da ist
der zorn, der geitt oder die zeittliehen begier
des gUts, und der eYl.
(53,16)
Zum andern, so schikeh dieh zwm anefang der
sach, wann ains yeden ding ist der machtigist tail
15 der anefangk. Und auch in der z~ziechung ains yedn
dings ist zw hoffen der anefangk und auch die ursach
(54,;)
mugen nicht verstanden werden, ntir alain sy werden
dann von dem hawp angeschawt. Als die gesecz sprechen:
"Die anfeng des gUts schullen gar vleissig angesehawt
20 werden." Wann es stett geschriben: "Widerstreb den
anfengen, wann spat wirt gemacht dy erczney, so du
die posen ding lang magst pehalten, so wikchelstu
dich mer darein." Wann alle ubel .sind auswendig
ains glieten anetangk. Ala do Augustinus spricht:
25 "In allen glieten dingen vindestu zwiveltigs libel."
Als Sydrach spricht: "Darumb an den anfengen soltu
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dich turchten von den zwyteltigen ubel, das do allen
dingen in wont.1I So du nun in den guten dingen piat,
jst die besorgnlis des zwiveltigen libel viI mer jn
den dingen die poslich sind angefangen oder
5 fiirsechen, das da ist auss viI libel chomen. Wann sy
werden (30v:) cham verbracht mit aym guten ausgang,
die do poslich sind ausgegengen. Als do spricht dy
lere: "Wann nicht alain den anfangk aber auch das
enndt soltu gar vast jn den worten und werichen
10 betrachten.1I Wann es spricht Pamphilius: "Es gehort
dy weyshait so wol zw endt als zwm anefang, wann
das endt der ding hatt das lu.ster, und die ere
aller ding hat den antang des worts, und siech am
anfangk des worts, das du desterpas mligst gereden
15 die betrachten ding." Darumb so hat Seneca gesprochen
jn ainer epistel: "Es ist leichter zuverbieten das
ubel aller libel, dann den gewalt oder dew posen zu
regieren." Auch widerumb: "Es ist leichter
auszuslahen den anefang des libel, dann das in nu
20 verhengt ist und sy dann ausdringen, wann die anereng
sind in unserm gewalt." Auch soltu dann weyslichen,
richten oder urtailn von den ktinttigen dingen, und
mit gar grossen vleis peharren den rat. Wann es ist
ain aigenschaft des weysen zw pehorn den ratt und
25 nicht geben den glauben oder die verhengnlis zu
valschen dingen.
Auch 80 merkch was Tulius spricht: "Alles das (55,11)
31?
da ist, und waz in aim yede~ ist, und was zw yeden
verhengen sey, und was dy nachvoligung sey, und
aus (31r:) wen die ding daraus entspringen sein,
und w eLi.chs ding dann ain ursach sey."
Und waz in dem allen war sey, das soltu als
vleissig ansehen, wann die warhait ist albeg zw
loben und zu pchaLten, wan alain die warhai t macht
den menschen nahent gott, so er doch seIber dy
warhait ist, des gibt er selbs zewgnlis und spricht:
10 "lch pin der weg, dy warhait, und das leben." Und
5 (55,16)
das, daz er hinzwe hat gesaczt mit der beschaiden
und mit der bestentichait, und das hat er darumb
gesprochen das sy bestentlich und dy lautter warhait
ist, und albeg wortlich und pleiblichen und dew
15 betrieglichen ltig stillen gancz geflochen werden.
Darumb so hat gesprochen Cassiodorus: "Es ist gliett
das war ist, so nichtz widerwertigs darjnne gemischt
ist." Und der herr spricht selbs: "Der tewfel und
sein vater ist lligenhaftig." Also so spricht
20 Salomon: "Pesser ist lieb zuhaben der dewp dann der
statt lugner."
Uber das, daz er hinczue seczt, das do paId
dir zuverhengen in den sachen, und in deiner
notturftigkaitt und dein rat, und welich
25 widersprechen, und ob der rat oder die sach mag
pracht werden zu ainer ausrichtung oder nicht. Du
solt auch ansehen und flirsehen ob doch dein will
(56,5)
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oder dein rat verheng deim vermligen oder nicht, und
(31v:) in den obgenanten dingen allen alzo zw
peharren. So schaw das dy begir verhenng der ursach,
dem nucz und dem vermligen desgleichen.
Auch dem dritten, wart, das er zuegeseczt
hat, und sprach, das do verhengen ist solt auch
vleissig flirsehen ob du nachvolgst aus gueten ratt
oder aus posen, und ob dir daraus nachvolig glits
oder pos, neid oder voricbt und lieb, aucb
10 gerechtichait oder ungerechtikait, frid oder krieg,
5 (56,18)
schaden oder nucz, und vil ander ding, die da mit
ainer gewissen nachvoligen dy mligen gemerkchtt
werden, die do nicht alle mligen erczelt werden. In
dem allen, so ist zuerbellen das gtittund
15 nuczperchait daraus zunemen, aber der neid, dy
voricht, und die ungerechtichait, und der chrieg,
und dy anndern libelals underwegen gelassen und
hindan getan.
tlberdaz wart, das er zum virden binzV. hat (5?,?)
20 gesaczt das, was das, wann es ist zubetrachten das
du barst ain ytz wort des ratz, und ob etwas daz
do pillich sol geflochen werden und gemeitt, oder
da durich die nuczperchait und die zimlikait mocht
enczogen werden.
Darnach das uber das rtinftwort des Tuli als (5?,13)25
er gesprochen hat, was dy ursach sey ains yeden
dings. Das soltu vleissig flirsehen zw pehorn. Wann
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dy (32r:) ursach der ding, dy sol man stetlich
slichenn.Wann es spricht Seneca: "Man sol ains
yeden ding each suechen, und so du vindest den
anefang, so gedenkch dann den ausgang." Ala dann
5 yom an~ang und ausgang oben genlig gesagt ist.
Zw dem, das der rat wol pehort werd und die
ding vleissig betrachst und geschaut hast dy
chlinftigen ding, so merkch was do geschechen macht
deim gemlitund deiner sele, und leg die alle fUr
10 und nicht alain in dem klinfting, sunder aber in
den vergangen soltu aufmerkchen. Wann es redt Hugo:
"1st das dein gemlitweis ist, so 1st ea sich tailn
auff drey tail: von ersten, so orden die
gegenwUrting, und vera1ech dy ktin~tigen, und die
15 vergangen gedenkch. Wann der dOig, der nichtz
bedenkcht vom ktinttigen, der welt unsicherlich
darein. Darumb so secz ich dir fUr in deim gemut,
das du die kunftig libelund auch glitmligst geleyden.'"
(57,24)
Wann der rat ist aufczunemen oder zubebarn
20 'So du nun gesechen und vernomen hast, w1e
der ratt zwpewirn sey, so schaw nU wann er
auffzunemen sey und zwbestatten. Und flirbar 1st
der ratt zunemen und zubestatten, und so er nun
pewart 1st und guet und nuczperig gesehen. (32v:)
25 Und wie wol das ist, das er glit zw besechen ist,
(58,8)
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dannoch soltu in nicht so paId nemen, sunder aber
mit vleis besechen wie du in verbringen mUgst. Wann
es spricht Tulius: "Der dazue get zw tun ain ding,
der sol sich huetten das er nicht alain bedenkch,
5 daB daB ding erber ist oder dy sach, sunder das er
auch machtichait hab das zutun. Und in dem ist auch
zw merkchen, das er nicht von weyshait vall in ain
verzagnus von wegen der unweyshait und sawbnuz, er
sol auch nicht zw viI gedenkchen darin er jm da
10 m~cht den geit. Wann in allen dingen ee du ausgest
etwas zw tun, so sol ain vleissige peraittung darzwe
berait sein." Du solt auch gedenkchen das du nicht
zw vil begerest. Wann es stett geschriben
proverbiorum: "Der da zw viI nymbt, der pint wenig."
15 So spricht auch Kato: "Das werich das du vermagst,
daz versuech damit du nicht leydest dy swar der
purd, und darunder nicht nyder gest und die angehebt
arbait nicht eytel pleib." Wann solich ding soltu
anheben, die du magst verbringen an daz enndt. Als
20 dann Seneca spricht: "Die grossen ding die da
grosser sind denn du pist soltu nicht suechen. Wann
daz suech, das man mag finden, und lernen das, das
man mag gelernen, und beger das, das man begern zw
zymlichen (33r:) stunden, und leg dich nicht in aln
25 hocherB glit darjnn paId zw czltern und zu fallen
1st." Es spricht auch an ainer andern statt: "Du
solt nicht vertragen, aber vertrag dich dar purd
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und davon du prechenhaftig wuerst auff dein weg.
Wann wer do wil fliegen ee er vedern gewint, der
velt sich chrankch an widerbringung des gesunts."
Und so du nu villeicht anschawest die guttat, oder
5 die nuczperkait, oder die ere, und nicht schawst
zw der machtichait, oder mligligkait, so widerflir
dir paId. Als der maister vor gered hat: "Und wer
da vermaint, er mug mer dann jm geit sein natur,
der uberwint sein vermugen und mag mynner sein
10 dann er ist." Ist aber der rat zwiveltig, oder die
red, oder was zw den werichen gehortt, und was du
albeg darzwe tun soltest oder nicht, dann so soltu
dir pelder erwellen das nicht zw tUn dann zw tlin.
Wann es spricht Petrus Alfensus: "So du etwas zw
15 reden pedenkchst daz dich darnaeh gere~, so ist
pesser du last es, dann das tu ez tust. Wann es
gehortt dem weysen mer zwe, das er pey jm selb
still sweyg, dann das er red wider sieh. Dann wir
sehen wol, das viI umbkomen sind mit red, aber
20 niemantz mit stillsweygen." Wann dy wort sind gleich
aym schuss, das (33v:) si leicht ausgenn und hart
widerumb pracht gewondlich. Das wart, das da
ainsten wirt ausgelassen, das fleugt hin und 1st
unwiderruetlich. Und darumb in den zwiveltigen
25 dingen ist pesser zw sweygen, dann zw redenn.
Gleieherweis in den zweytelhattigen werchen 1st
pesser zuverlassen, dann zu tUn. Als dann spricht
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Tulius: "Die pieten wol, die da verpieten
zweyfelhaftig ding zuverbringenn. Wann man wais
nieht, ob sew gerecht sein oder nicht. Aber die
gereehtiehait leicht fUr sieh selb, dann dy
5 zweyfelhaftigkait ist pehalten ain zaiehen der
ungereehtikait." AlB da spricht Cassiodorus: "So
du etwas zweyfelst, so soltu sein nieht tun", und:
"Las ez riehtenn das gemlit,und was es nieht ratt,
das fleueh." Als ieh dann vorgesproehen hab nach
10 der underweysung des maister Seneca: "Es geschiecht
auch, das in der zweyfelhaft1kait gern nachvoligt
dlirstikait fflirden ratt."
In den obgemelten dingen soltu sein wol (60,19)
underweist gen dir und den andern, damit du albeg
15 das guett erwellst, und die ding, die da sind
widerwertig der worhait und nuczperkait, den
ursachen und auch der gerechtikalt, die soltu gancz
underwegen lassen.' (34r:)
Wann oder wie der rat sey zupehalten
20 'So vir nlisechen und erchennen, wann und wie (61,1)
der rat zukennen sey, 80 schull wir such sehen,
wann und wie er sey zupehalt.nn. Und flirwarder rat
1st zw pehalten, wann er 1st pesterkcht und verslicht,
und scheint nuezperlg und guet. Wann als oben sand
25 Paul gered hat: "Ir sullt pewarn all ding, und das
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da gerecht ist, das sullt ir pehalten." Und du salt
auch das mit grosser bestentigung pehal ten. vvann es
spricht Katho: "Du salt se::'nbestentig und lind,
nach dem als es dann wil haben das guet oder das
5 ding damit du umbgest. Wann de~ w~is, der verchert
dy gewonhait zw czeiten an sundt." So spricht auch
Seneca von der gestalt des men schen leben: "Du salt
sein geweglich und lind und bestentig, und nicht
widerstreittlich." Sunder aber bestr::ntlichsoltu
10 den ratt pehalten, und nicht widerstreitlich.'
Wann der rat mag oder sol verchert werden
'Nun ist zusehen wenn der ratt oder die
versprechung des rats sol verchert werdenn. Dnd
flirbar der rat mag verchert werden (34v:) mit viI
15 sachen.
Von ersten, so mag man den rat verkern, so dy (61,18)
(61,15)
ursach auffhert darumb der ratt geschechen ist,
oder so ain newe ursach chiimbt. Wenn so auffhert
ain ursach, 80 sol auffhorn die wlirchung der
20 ursachen, und: "die ding, die da von newen dingen
koment, den ist nett dez rats", als da sprechen dy
gesecz. Darumb so hat man gewendlich gesprochen:
"Du solt nicht glauben das er sey ain tor, der damit
viI ursa chen seinen rat verchertt." Nachdem als
25 Seneca spricht: "So ain feint hert deinen ratt, 80
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verchere dy schikchung deins ratz."
So etwas an jrsal darjnne ist, od er- ob chain (62,4)
sach ist, daraus ain pas oder ain unnuczpers kom
oder daraus wurd genomen, das da stetlich geschicht.
5 Als dann Seneca redt: "Es sind ettlich ding, die
da nicht guet schein und sind gutt. Auch so sind
etlich ding, die da scheinen gilt und sind pOSe So
sind auch ettlich ains scharffen gesichts der lug
wann dy warhait dy pleibt, und mit der hoffnung der
10 warhait wirt undergedrukcht dy scherff der lUg. Als
da etwenn ain betrlibttes antllicz erczaigen ist der
freunt, und susse wort der zwkauffer erczaigt, so
erczaigt er s1ch auch gleich als die rechten frewnt.
Aber er tuet daz darumb, das er falsch 1st und
15 betriegen mug." Nach dem als (35r:) do auch ist und
spricht Ovidius: "Die poshaftykait des gift ist
verporgen under dew slizzikait des honig." Wann: "In
allen gtiten dingen da vindestu in zway ubel", als
ich oben hab gesprochen.
20 ,Item, so ist auch zuverkern der ratt, so er
p8z und unrain ist, wann er chumbt aus ainer
unrainen posen sache. Und so nun daraus ein
versprechen wer geschechen, so war ers schuldig mit
den werichen. Und so darjnne nw wer sein muter oder
25 anders, so wurd wider in geben dy warttung der
(62,18)
versprechung. Wann wir erchennen gemainklich wol,
das: "die posen versprechung chain czeit haben zw
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habenl1, als die gesecz sprechen.
Item, es ist auch zw vercheren der rad, jst
das er gehort zw der sundt. Wann man gewondlich
spricht: "Chains rats jst chain ratt, das da ist
5 widergesprochen."
Und das er gesprochen hat von der posen und
unrain versprechung die da nicht zw halten sey,
das soltu auch verstenn von der unmliglichen
versprechung und auch von der doigen, die da nicht
10 zymlich mag gehalten wern oder nicht zymlich ist
zw halten, oder von der doigen versprechung, die
da mer schadt dem versprecher, wann dem dann es
versprochen wirt, oder auch die versprechung, die
unczimlich ist, oder widerwertig dem doigen, dem
15 dy versprechung ist (35v:) beschechen. Es spricht
Tulius: "Der weis leugt nicht, so er sein fUrnemen
chert in ain pesrung. Wann alzo werden geschiczt
die ding pas, die man in hochen ding.n aualest in
dem aid, den man swert in dem rechten. Also mag man
(62,25)
(62,28)
20 auch den aid flirhalten." Auch so behalt das fur ain
gemaine regel, das der wais gemainklieh gesprochen
hat: "Das ist ain poser rat, der da nicht verchert
mag werden." Darumb so die swlir,die da gaschechen
und abgesinten sind, dy werden gesechen pas. Und
25 darumb in etlichen dingen mag man sy verchern, und
do die abgesagtenn ding wol gemerkcht und wol
erchannt warn.'
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Da antwurt Melibeus und sprach: 'r,einfraw
Prudeneia, unczther hastu mich genugsamlich
underweist von den raten und zw den raten in der
gemain. So woLt ich nun absteigen zw der besiindrung,
5 und tiber das gegenwlirtig ding, das do mir geschechen
(63,18)
10
ist, und das du hast das mit mir horst, und daz du
flirgesehen ~lrd mit nuczperchait, so das erehant
ist und das dann das pesst ist, oder wirt, das
welle wir erwellen.'
Da sprach Brudencia: 'Mein herr, ieh pit
dieh, ist das ich villeicht etwas herflir zeuch
oder red, das dir nicht gevelt, das soltu C36r:)
dir nicht pehalten in deim gemut wider mich, wann
ich wil dirs reden zw dein eren und nliczen, ich
15 hoff sber, du werst es gedultiklichen auffnemen.
(63,26)
Wann wer de strafft den menschen, der vind mer
genad pey im, dann der doig, dar do in betreugt
mit der slissikait der czungen. Wis, das dar rat den
sprichst, der dir gegeben sey worden, mit pehaltung
20 des frits und mit laub, ist gewesen ain erhebung
oder ain zesambschreYung, die do nicht mit
flirsichtikait geschechen ist. Wann in vil capiteln
hastu jrt, damit du hast ain posen rat gen8men.'
Von jrsal des rats
25 'Von ersten hsstu geirt in der besamnung des (64,9)
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rats. Wann du solt wenig gesambt haben zw ratt zw
haben, und darnach so ist sein nott, so solt viI
nemen: so hastu am anefang ain beswerte menig
gefadert.
Zum andern mal so hastu gejrt, so du solst
haben gesambt dy giltenund weysen freunt, die
triftigen und die in trew funden sind warn, und am
allermaisten die alten. Aber du hast in den
vorgemelten dingen all kunnd gezambt, und auch die
10 person und die jungen und unweysen, C36v:) auch die
15
5
zwemacher und gleichsner, und dy nachhennger und
dy doigen auch, die dir ere peweysen nicht aus lieb,
sunder aus voricht, das du mit nichte getan solt
haben.
(64,14)
(65,1)Zum dritten so hastu gejrt, das du hast mit
zorn desgleichen, auch mit begir der zeitlichen
ding und dez geiz, und mit grosser eyl ain zornigen
rat gebeten, und hast nicht ruder gatan di obgenanten
drew ding von dir, noch von dein ratn, die da
20 widerwertig sind dem ratt.
Zum vierten mal so sprich ich das du gejrt
hast, indem das du in dem ratt mit nichte solst
erczaigen deinen willen, und in den auch nicht sagen.
Aber du hast in den geczaigt, das du hesst ain
25 grosse begir rachwng paId zw tUn.
Zum flinfften so hastu gejrt, indem das du




solichen genotigen dingen viI ratt not sind.
Zwm sexten so hastu geirt in dern ratt, das du (65,16)
dich nicht pehorst hast in dem ratt.
Zum sybenten so hastu gejrt, das du tail hast (65,17)
5 gemacht deinem ratt, und das du doch nicht
nachgevoligt hast dem willen und ratt der weysen
frewnt, sunder aber mer hastu gevoligt dem synn und
will der menig der torn und der jrrunden. Und so du
siechst zw der menig (37r:) und nicht zw der v~rnuft
10 und dem synn, so magstu chain gueten rat nicht
gehaben. Wann du vindest hundertfeltig mer torn
dann weis. Wann dy torn h~ben lieb torhaftig ding,
und ir gemuet ist genaigt albeg zw der torhaftigkait.
Die aber ain wenig weis sind, die rinden wenig
15 weishait. Darumb in der taylung der ratt als man sy
gewondlich tailt, so 1st albeg den posen raten
nachvoligen ain posew wlirchung, und ist das du
nachvoligest dem willen der menig und nicht den
mynn1sten die di tragen die weyshait, so geschicht
20 dir libel.'
Do antwurt Melibeus und sprach: 'Es 1st war
und bekenn mich, das ich gejrt hab. Wann du hast
(66,4)
mlr oben gesagt, das wol pillich und zymlich mag
der rat verchert werden, nach dem als er verhort
25 1st und genomen. Wie wol das 1st, daz er von anfang
pes 1st gewesen und unvernlift1g, und solt nicht
genemen haben den rat, den 1eh genomen hab, und sol
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~n nu verchern, und nach der verhor sol ich machen
ainen newen rat. Doch so pin ich berait nach deim
vfillen jn zwverchern, wann es ist mcnscn Lrcnen zu
sUnten, aber es ist tewflischen darjnn zw pleyben.'
5 Da sprach Brudencia: 'Der ratt, der in dem (66,13)
rechten gesehen ist, der mag sein volkomen. Wan
es spricht: "Ir sullt Machen in dem gepott ding,
das ir pessern mugt. Doch aber was da C37v:)
geschechen ist, das mag man verhorn, und ausslahen
10 den irsal und erchennen den nucz, den man sol nemen.'"
Von der verhorung des rats in sunderhait
'Nun verhor wir was nuczperchait durch die (66,19)
gab gocz wir emphahen und nemen sein, und das die
verhorung recht geschechen mug, so ist an dem haup
15 anzwheben und darjnn all ding anzwsehen.
Von ersten der ratt der wuntarczt, der ist (67,3)
gerecht und guet gewesen. Wann zw jrm ambt gehort,
daz sy allen lewten nucz sein sUllen, und niemantz
schedlich, und ir chunst sullen sy mit vleis treyben
20 und verbringen. Dy selben haben gered weyslich.
Davon soltu sew miltiklich pegaben, damit sy sich
fre~en und ir kUnst tUran mit vleis der aUsBwarten
mugen, und tun dapey irn nucz und auch deiner
tochter, damit sy paId durich die gnad und gab gocz
25 paId zw gesunt pracht werd. Wie wol daz ist, das sy
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nicht sind dein frew~t, doch dennoch sein sy zw
pegaben. Wann es geschiecht stetlich, das dy arczt
und dy andern all ainer yedenn kunst flirseczen und
nement den nucz des geltz flirdie frewntschaft, und
5 wo sy emphinden den gewin, so dann sind sy am
maisten ausrichten und vleis tun.' (38r:)
Prudencia sprach: 'Leicht gelauben die
menschen was sy wellen, und ir gemlitnaigt sich
paId zw irer pegier. Als sannt Pauls spricht in
10 seiner epistel: "Ir sullt chain libelfur libelgeben,
(68,1)
15
wann ir sullt ewch fursehen in glietemnicht alain
gen gott, sunder aber such gen allen menschen
sullt ir frid haben."
Nun ge wir zw ratt den zwhoren, den dir dem
nachtpawren auch dy weysen und dy alten haben
gegeben, do ay sprachen: "Du solt dein person tUr
all ding pehutten und dein haws mit aller
notturttikait bestellen." Si babent auch mer
gesprochen, das do in solichen dingen nichtt sey
20 paId und eylund zuverbringen, sunder aber mit
(68,24)
vleissiger ftirsichtichait, und zwberaittung, und
mit betrachtung, und mit grossen vleis zuverbringen,
und in der warhait der rat ist slecht und gerecht,
und der 1st von allen weysen ain gueter rat von
25 wegen der gemelten ursach. Darumb so ist er pillich
zw bestitten nacb meim bedunkchen, und er ist wenig
pedlir:rten,der hor noch der auslegung.'
331
Von der huett, die 1m chrieg 801 geseczt werden
'Und als sy gered haben, von der huet deiner (69,9)
person, da ist zumerkchen und zw wissen, das der
doig, der da chrieg hat, der sol sich viI (3av:)
5 desterpas huten.
Am ersten, so sol er hlietpitten mit vleis (69,11)
von gott, von dem dann ist aIle gab nach dem aller
pesten, und an sein hilff mag man nichtz behuetten.
Als das der prophet David gibt, der da spricht:
10 "NUr alain der herr behtitt die stat, sUnst Wr-lchter
eytel, der jr da huett."
Zum andern, so soltu dem huet emphelhen den
pewarten und den chunden, und pitt auch die von
deim getrewen frewnten, 1st sach das sein nott ist.
15 Wann es spricht Katho: "Die hilff soltu pitten von
den chunden; 1st das du pitest in der grossen
arbait, so ist auch chain pesser arczt, dann wo da
ist ain gueter frewnt."
Czwm dritten soltu dich hliettenvor allen
(69,17)
(F9,23)
20 auslenndern und unchunden, die hab albeg in
verdenkchen. Wann es sprichtt Petrus Alfensu8: "Du
solt mit ohaYm nicht gen auf den weg, wann du
erkennst in dann vor. rst sach sich dir ein
unchunder zw dir geselt aut den weg, und des ser
25 nach getragt, so sprich du welst verer gen dann
dein weg wert. Und ist das er tregt ain lanczen, so
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ge zw der lennken seyten."
Czum vierten, so hliettdich weyslich vor
allen den doigen, das ich gesprochen hab, und
rleuch jrn rat und slach den aus.
Czum r6nrten, so httetdich, das du aim klain (70,9)
(70,6)
5
veint nicht ver-(39r:)smegst, sunder das du dich
aber vor jn hlitest und der nicht vergest. Wann der
weis flircht jm in allen dingen, und am aller maisten
die veint, als man spricht. So spricht Salomon:
10 "Ain saliger mensch ist der, der da albeg in
voricht i'st,aber der da ist ains hertten gemutz,
der velt in libel." Davon ftircht alle veintschart.
Wann es spricht Seneca: "War aIle veintschart
rlircht, der velt in chaine." Zw gleicherweis: "So
15 dar weis man ist albeg in voricht, so slecht er aus
das libel."Wann es ist geschriben: "Der veint, wie
'1101 der diemlitig ist, so sol in der weis tiirchten."
Als dann spricht Ovidius von der underkombung der
lieb: "Mit aym klain pis tott dy slang das gros
20 tier thaurum; so wirt auch ott von aim chlain
huntt ain grosser aper gehalten." Ea spricht auch
Pamphilius: "Ain klains ding am anefanng ist zw
zeiten pewegen grOB ding, und aUB aim chlain
vankchlein, so wirt gern ain gros fewr." So stet
25 auch an de. enndt geschriben: "Ain chlaine Bach die
da schadt und geschaden mag, dy slecht aUB der weis."
So spricht Marcialis: "Den der leb nicht getroffen
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hat, den laidigt dy spynn. Also soltu nicht allain
flirchten dy grossen veint, sunder dy chlain davor
fiircht dich." Aber du solt nicht zu vorichtig
sein; wann ea spricht Seneca: "Der vorichtig siecht
5 slechtichait, die da niehtz sind." So den (39v:)
voriehtsamen und den verdakehten ist peraitt der
tod.
Czum sexten, so soltu dieh hlieten vor dem
gift und vor den dingen dy vergift sind, und vor
10 allen verspottern und vor der gemainsehaft und der
red der posen mensehen. Wann es stett gesehriben:
"Mit dem Iaeher und verspotter soltu chain
gemainsehaft haben, wann sein state red soltu als
die vergifften ding fliehenn, wann sein gesellsehaft




Darumb so wil ich von dir horn, wie du das
wort verstest. Wann du soltt dieh und dein
behawsung fiirsehen.'
Melibeus antwurt: 'leh glaubs ich sul1s
versten, das ieh mein haws sol zieren und fursehen
mit tuern und mit hochen paw, und in welhem jeh
mich chan flirsehen und siechern, und das die veint
sieh flirehten, und ieh darjnne si cner- chUm, und so
25 ich da hin chUm, das ich nieht mUg gelaidigt wern.'
(72,6)
(72,10)
Von tliern und hochin paw
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Prudencia a~twurt: 'Die besiczung der turn
und der hochen paw, dar3us entspringt mer dy
hochvart, foricht und neyd, das du ain ver-(40r:)
merkchte ursach ist. Darumb so red Salomonn: "War
5 da hoch macht sein haws, der furicht den val, und
der do auslecht dy lere, der velt in ubel." Sy wern
(72,15)
auch gemacht mit grosser arbait, und mit unentlicher
zerung wern sy gemacht, und auch so sy nu gemacht
werden oder gemachtt sind, so sind sy nichtz wert
10 mit der hilt! der weysen und der getrewen !rewnt,
und mit grosser zerung. Von der hochvart red Sydrach:
"Der anefang der hochvart ist die abtretung
von gott. So er entrynnt dem, von dem der in
beschaf!en hat, da ist er von gegangen mit seym
15 herczen. Wann die hochvart ist ein anfangk aller
sUndt." Auch hat der vorgemelt maister gesprochen:
"Sy ist hessig vor gott und vor den mensehen, wann
hochvart ist ain aussereY'te poshait." So sprieht
Katho: "Die krieg und die ungerechtichait sind
20 verniehten das guet." Darnach so spricht Salomon:
"Wo da ist dy hoehvart, da ist auch ungehorsamkait;
und wo da ist die diemlitichait, da ist auch dY
weishait", das lob und elY' ere. Aueh widerumb: "Dem
hoehvertigen get nach dy diemlitiehait, damit er an
25 sich nem ain diemutigen geist in der glori." Item,
so sprieht sand Job: "lst das dy hoehfart autsteigt
an dy hymel, und ir hawp dy gewolkchen bertirt, so
(73,7)
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wirt sy doch als das chatt auf das lest verlorn."
Und so dy hochvart so gar und (40V:) paz vermert
ist, und so vil libelaus ir entspringt, davon ist
sy mit vIeis zumeyden.'
Prudencia sprach: 'Die besiczung der
ftirsichtikait ist manigvalt. Wann die besiczung,
die gehart zu der lieb. Also wo da ist dy lieb der
burger, dy selbig ist unbestreittlich. Von der
geredt hat Esopus: "Ains ist unerstreittlich: das
10 ist dy lieb der purger."
5 (74,12)
Es ist auch chain andrew besyczung die da
besterkt dy sel und den leib, das ist dy tugent.
Und die ist auch unauserstreitlich, von der spricht
Tulius: "Im ist nicht nott den panczier, es ist
15 auch nicht pedurf!en aim geseczten hawffn nach
gewonhait der veint, er ist auch nicht pedtirffen
der hilt! deiner, sunder aber nUr alain dar tugent,
so er damit geeterkht ist, so ist otfenbar das er
sicher ist."
(74,18)
20 Es sind auch ander mer besiczung des (75,4)
!tirstntumbs. Wie wol das ist, das daraus geschechen
mUgen verlaidigung, als da sind die armbst oder
schuss und ander watten, dar do allar dein haus
pedortf zu der verstentung und zu der besiczung
25 auch pedortt sein dein lieb, der do ist ain haws
der sel, damit magstu 8S pas pesiczan, wenn mit
den tUren.
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Aber was do geredt und geraten haben die
alten und weyaen am enndt die da gesprochen haben,
das do in den doigen aachen nicht pald eylund sey
flirzugen, sunder aber mit vleissiger rlirsechung
5 und zuperaittling (41r:) ale do ist von der
bechtimerntisund mit stetm vleis sind die ding aIle
zuverbringen; und ich vermaio, das sey wol gered
und weyslich. Wann es spricht Tuliu8: "In allen
sachen und dingen ee du die anhebst, so ist darczwe
(75,10)
10 zulegen ein vleissige petrachtung." Darumb auch in
der rach und in der besiczung ist sy auch zuttin;
und in allen dingen vor dem anrank oder dem eingankh
und zwegang so ist nott ain versprechung oder ain
beraittling, ist das sy mit ichte gesein mag. Wann
15 es spricht Cassiodorus: "Die besiczung der ttiern,
die ist am aller nuczperisten, so sy mit 1angen
gedenkchen besterkcht werden. Wann a11e snelle ding
unsicher und unbestentlich sind, und dann ao sticht
man ain stat des paw, so nu die libeldes schaden
20 gegenblirtig sind. Aber die ding die streitt, die
werden wol rueperait als ott ay betracht werden jm
trid.
Sech wir aber ntiund aliechen, wer du es
se1st, und welich aeinen 4ie dein trewnt, und wie
25 vil ir sein, die da gleioh sein, und du sprichst,
das sy dein frewnt seine Wann Salomon sprieht, das
allain in gltikchsa11cha1t der frewnt getunden wirt.
(77,19)
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Nun gegen deiner person soltu merkchen, wie wol das
ist, das du reich, machtig pist und gros, so pistu
doch nUr alain pliben. Wann du hast weder sUn noch
bruder, noch ander, der dir nott wer (41v:) dureh
5 der voricht deiner veint, und so dein veint der
storung oder der prechung deiner person aufhorten.
Und so nu dein person zerstort ist, so erchennst
wol, das du die manigveltikhait des rechtens und
reichtumb uns der sehacz gestret wirt, und ist
10 nichtz nucz. Aber deiner veint sind drey und haben
viI chinder, auch prlider und ander frewnt die in
nott sind. Und so du nu in rachung zwen oder drey
totest, so pliben doch die andern, die da zerprechen
und zerstorn mochten dein person. Nu gegen den
15 andern dein trewnten soltu merkchen, wie wol das
ist, das ir vil mer sind, dann der frewnt deiner
veint, so sind ay doch nicht solich als da sind jr
frewnt. Wenn dy im trewnt sind frewnt in notten,
und sind nahen, aber die dein sind weitt, und ainer
20 verren frewntschaft. Und also gegen den doigen, die
dir da nachhengen oder in nachhengen oder gegen den
eraten person, so ist ir schikchung peaser wann die
dein.
Czum andern, 80 red wir uber das vorgemelt
25 wortt, ob doch der ratt den du genomen hast zutun
rachting oder ursach nach zwhengen sey. Wann von
gerechtichaitt wegen, so ist es niemant erlaubt
(78,14)
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dy rachung, nUr alain dem richter, der es mit
gerechtichait hat. Wie wol das ist, das da also
paId (4~:) erlaubt ist etlichen, daz sy sich
gewern mligenmit maslichen dingen, so sich ainer
5 schuldigt in sicherhait, als dann die gesecz
sprechen. '
In weIher mass stett das mligen
'Zwm dritten, pey dem wort, das da ist daz
doig wort nachvolig, von dem wort such Tulius
10 gered hat jn dem radern p8ch also: "Wie du den rat
hSrn und pewarn solt, an dem andern plat des andern
sextern", so se1bs er mer nennt was vleissig zw
merchken sey. NUn sech wir, ob doch der wille oder
der rat verheng deiner mlig1ichait oder deiner
15 machtichait, oder nicht. Und furwar, die muglichait
(78,22)
oder das vermligen ist manigerweis. Es haist auch
ain mligen,das mit ichte gesein mag und ~eschechen,
und also haist js sin mligender machtichait. Es
haist auch zu zeiten ain vermligen, das mUgen der
20 gerechtikait, von dem man spricht, das du diselbig
wftrchung die da ladigen dy gutigkait und dy
betrachtung der gBten siten nach 80lichem mligen zw
tan, und pey den werden pewirt dy gesecz. Und von
dem mtigen,wann es spricht Marcus jn dem ewangelio
25 von Cristo: "Und er macht de.nicht viI tugent." Und
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auch der apostel Paulus in seiner epistel ad
Carinteos: "Wir mugen nichtz (42v:) wider die
warhait oder der rainichait." .lin selhs mugen haist
ain mugen des gewalts, und darumb sprach Jhesus in
5 seiner marter von sannd Peter: "Mainstu, das ich
icht mug pitten mein vater, das er mir gab xii
legian der enngeln?" Auch annders mer wirt das
mugen ain mugen der muglikait gehaissen. Und davon
redt Jhesus zw den Juden in dem puch des ausgang
10 der chinder von Israhel: "Ir mugt nicht gesechenn
mein antlucz, noch mich wirt auch der mensch nicht
seben, so er lebt." Auch mer so haist das mUgen der
machtichait und der .frlimkchait.Und davon redt d.er
herr in dem ewangelio Mathey: "MUgt ir getrinkhen
15 den chelich?" Auch aber anders wirt genennt das
mugen. Davon dann redt der weis an dem pilchder
weyshait jn der person der weyshait: "Ieh hab sein
nicht gevesst, das ich nicht pehaltlich hab mUgen
gesein in der rainychait niiralain gott gabs." So
20 spricht Jhesus in ewangelio: "Nyemant lIagchemen
zw mir, nliralain der vater ziech in." Noch annders
wirtt das mugen genennt in den geseczen. Und uber
das wort 'mugen' hat man gewont zu spreehen: "Wann
das mUgen des glitsgeit geittichait, dy natur, und
25 der gewalt, auch das verdienn des ampts, und das
flinfftist der gotlich wille", der geitt (43r:)
auch das mUgen des guts. Also sind fUntf ding, die
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da geben das mligen des guts. Und also, so du
vleissichlich ansiechst all pedewttung des doigen
worts 'mugen', gewalts oder der machtichait, so ist
solich gewalt, solich mligen, und solich machtigkait
5 nicht mithellen auch nicht verhenglich deim willen
und rat. Also daz du soliche rachung mogst tlinmit
dem gewalt, nur alain du liberwindest dem mligen mit
zymlicher maeht und mugen, slinstubertrift die
enndt deins mligen oder machtiehait mit schaden und
10 mit libel,das du doch mit nichte tUn solt. Wann du
solt mit nichte ubertreten dein mligen, nach dem
gesehriben ist: "Wer da vermaint, er mug mer wenn
im dient dy natur, der liberwint sein vermugen. und
mue darnach bedenkehen das er mynner sey." Darumb,
15 so soltu nicht rachung tan darjnn du Ubertrefst
dein vermtigen. Wenn wer da wil rach tUn oder mit
aim andern streyten, der sol das tlinmit schaden
seins widertails und mit htiett seiner aignen person.
Wann es stett geschriben: "Er hat nicht wol gestriten,
20 der da willen hat ain andern zw liberwinten und
emplost sieh aelbs."
Ntitiberdas wort 'zuverhengen' sind drew ding (81,9)
churczlich zw merkchen, die da nachhengt dem
ftirnemen, und wie ay die widersprech. (43v:) Zwm
25 andern, ob dein flirnemen der vernuft sey nachhengen
oder nicht. Czwm dritten, ob ay nachhenglich sey
deiner machtichait und deiner mtiglichait oder der
parmherczigkait. Und dew ding sein gesagt tiber das
wort der verhengung.
Nun ist nachvoligen die verhorung tiber das
dritt wort, das da spricht Tulius: "Nachvoligung
5 pey dem wort ist zumerkhen, das dew rach die dir
da tun wild jst nachvoligen ain andre rach und
besorgnlis, auch chrieg und unentlicher schaden,
auch vil ander unpillicher ding."
Dann das vierd wort Tuli; der da gesprochen
10 hat, als du daz vindest vorn,und ist daa wort
welich ding dy daraus geporen werden. NR soltu
wissen die libel und die unrecht, dy da gepoten sind
aus dem has deiner veint; und aus der rach die du
vermainst zuttin wirt entspringen ain andre zwayung;
15 und aus der zwayung entspringt der has, neid und
krieg; aus dem chrieg tibergebung und verzerung dez
gtitz; und auch andre unerczelte Ubel entspringen
und werden geporn daraus.' (44r:)
20
Hernach sind begriff en die ursach
der ungerechtigkaitt
'Dj aach der wtirchung diser ungerechtigkait
ist zwiveltig, aine gar ain verre, dy ander ain
nahente oder nagste. Item, die verrist sach der
wtirchung ist gewesen gett, der de ain ursacher ist






und an in 1st n1chtz gemacht noch geschechen. Ais
das ewangelium spricht durch Johannem: "Am anfang
was wort." Aber die nagst sach der wiir-ohung diser
ungerechtigkait sind gewesen dy doigen drey veint,
5 die das doig liblgetan haben. Wann die pewegung die
sach der wlirchung, die da haist ain zwevallunde
sach, ist gewesen der neid den sy haben gehabt wider
dich und dein hawsfrawn Brudenciam. Aber die materi
der sach jst gewesen die sleg des doigen libel,die
10 an dein tochter gelegt sein worden. Aber die sach
der gestalt oder des forms jst gewesen die schikchung
des doigen libel,das sy sind auffgestigen an den
laittern und sind eingestigen in die venster. Dann
die entlich sach des libelist zwiveltig, ain sach
15 ist gewesen dy verre, und ain nahente: so ist dy
nahent sach gewesen, das sy haben wellen dein (44v:)
tochter, und die vom leben zum tod pringen wellen;
aber dy verr entlich aach, als da ist die sach zu
was enndt die ding chomen sullen. Mligwir noch nicht
20 gewissen, ntiralain villeicht die graussamchait und
die dlirftikait mug wir glauben, auch daraus nemen,
das die ding zw aim posn enndt mUgen chomen. Wann
als ich oben gesprochen hab: "Die ding, die do mit
aim posen anfangk gemacht sind, die mugen cham oder
25 nymer mit gueten enndt verpracht werden."
Und die ursach, darumb dir got hat tun lassen (83,4)
dew ungerechtigkait, die mug wir auch nicht gewissen,
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nur allain durch ain glauben. Wann als da torheftig
ist zw urtailn von den augen ains anndern herczen,
also ist auch torheftig zw urtailn von den werichen
gotz. £s sol auch die niemantz urtailen, weder durch
5 den glauben oder ubernemen. Wann in der welt: 1Iist
nichts geschechen noch geschicht an urBach, es wirt
auch die welt nicht eingewikchelt in die
ungelliklichen vall an urBach", als dann spricht
Cassiodorus. Doch so glaub ich, daB gott dir hab
10 lassen widergen rechtlichen und aus ainer unrechten
ursach. Und das ist ursach in Meinen petrachten und
urtaylen, das du nicht nachgefolgt hast dem herren
in ainer gotlichen vorcht, und den menachen nicht
in gar pillichen eren und wirden gehalten (45r:)
15 hast. Wann dein nam wirt zwsambglegt aua dem honig
und trankch, wenn 'melibeus' 1st 1n dewtaoh aovil
geredt als 'der da trinkht des honig', und der
sussigkait der welt pistu worden trunkhen, und hast
in dem solich wollustigkait gehabt, das du verlasaen
20 hast gott, der da sterkcher ist dann all welt, und
hast zwversicht gehabt in die menig deiner reichtumb,
und pist starkch gewesen in der eytelchait, und alles
das, das da begert haben dei_e augen, das ba.tu auch
vergeseen, auch der geschritt, die da spricht: "Du
25 wirBt nymer trinkhen werden boaig an gift." So
spricht die gescbritt OYi4Y: "Under dem suessen
honig ligt verporgen die schedlich gift." Ee spricht
auch Salomon jn dem plichder sprlich: "Hastu honig
funden, js des ain genligen, und nicht zu viI, das
du es nicht unzymlich widerumb von dir gebst."
Darumb hat gott villeicht der herr sein angesicht
5 von dir gechert, und hat solichs verhengt liberdich
durch dein verschulden, und lat dich in solichen
pliessen. Wenn darumb das du verschult oder geslindt
hast, hat er dich liberwinten lassen drey veint: von
ersten das fleisch, dy welt, und der tewfel, die
10 da sein drey veint dein und des ganczen menschlichen
geslechts. Die selben ernanten veint hastu in
lassen steygen durch die venster deins herczen, daz
ist durch den mund, durch dy orn, und durch die
(45v:) augen, durch dy nasen, und durch dy
15 nasslocher, welich drey v.int sind in gancz.n in
dein sel durch die vorgenanten venster, und haben
sey verwtint und gelaidigt mit flinff slegen, das
ist mit den flioffen, die entspringen .ua den flinff
synnen, das ist mit sechen, horn, kosten, greyffen,
20 und smekchen. Und zw ainer solichen gedaehtnli. hat
gott durch dein verdienn verhengt, das dein tochter
von drein veinten die ein sein gestigen an laittern
durch die vennster, mit fUnff leipliehen slegen
verwunt ist worden, das ist an den augen, an der
25 nasn, an dem mund, an den henten, und an den orne
Darumb das du solt ged.nkehen, da. Oristus Jhesua
hat auch flintf aleg geliten und getragen an de.
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leib, damit er dich auch dein tochter und alz
menschlichs geslacht von solhen veinten erledigt
hatt, und hat haylbertig gemacht dew gancz welt.'
Da sprach Melibeus: 'Du piat mich mit (86,10)
5 slechten suessen worten albeg weysen an das, das
ich solt auff horen von der rachung, und mocht
chomen, mir gieng aus solicher rach viI schaden.
Aber ftirwar, es macht chainer nymer rachung tlin,
so er all ding pedenchen wolt, die daraus mochten
10 chomen, und also pliben viI libel gestraft, doch
daz, das mit nichte sein sol. Wann (46r:) es chomen
viI gliettding aus rach, wann so dy ubeltater
getott wern, so erschrikchent dy anndern all, also
das sy ftiran solichs libel nicht getUern getlin, zw
15 gleicherweis als der doig, der da. unrecht tuet,
der Macht das in vil sorgen. Auch widerumb der doig,
der das libell straft, der macht das in viI fliehen.
Wann der verpewt viI libel, der die rachung in den
libeltatern machtiklichen verpringt.'
20 Von dem ambt der richter pey der raobung
Prudencia antwurt: 'Die ding, die du gesagt (86,25)
hast, die sein war, und haben statt an den richtern,
die da sollichs gerichts gbalt baben, den gehort
zwe, das sy die tibeltater .it wtirchung der rach
25 peYnigen und die posten menschen srikchlich Machen.
346
Wann es spricht Cassiodorus: "Die iibertretung
geschechen dann zw vorcht den anndern, so solich
iibeltaterversmacht werden, und werden geantwuxt
den richtern." Er spricht mer: "Als ein ydlicher
5 der rach tuett und nicht gewalt hat, der sundt.1I
Also widerumb, so der richter rach underwegen last,
so sUndt er auch. Wann es sprichtt Seneca: "Wer da
schadt den g{iten,der da iibersiecht den posen." So
spricht ain ander: "Ein richter, der da zweyfelt
10 zu straffen, der mocht viI paz." Und (46v:) aber
der richter, der da nicht stra!t den slinder,der
gepeut den andern zu sunten. Dann so die slindt
oder das libelungestraft plib, so wext ain sichere
dlirstigkait zw sunden. Davon dy rach sol tuen der
15 richter, der selb sol stratfen die le~t an dem 1eib
und am guet. Als dann redt Paulus jn ainer epistel
zw den Romern: "Von der leiplichen strarfe oder
rach, der richter tregt an ursach nicht das swert",
aber er tregt es zw der rachung der ubeltater und
20 zw lob der gtieten. Darumb so pegerst rach zutUn, so
soltu dich nicht sawmen zu gen zwm richter, der da
gerichtz gwalt hab, so wern dein veint an dem leib
umb solich unrecht gestratt, oder am guet oder
ungelewnt, und so sy nftnach verliesung solichs
25 groz glitswern ungelewnt und arm, so leben sy
darnach mit unern und laster.'
Melibeus sprach: lAin soliche rachung (88,24)
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missvelt mire Wann von des unlewnt und verliesung
wegen des guts acht ich ain klain ding. Und ob ich
nR nem dy gancz welt fUr das unrecht mein und
meiner tochter, so Macht ich an uner und laster
5 nicht gleben, das ich nem ain solhe stra~r und
rachung des gerichtz. Darumb wil ich versliechen
daz gllikch. (47r:) Nun wil ich versliechen das
gllikch, und wil dy rachung von mir tan, und dem
gllikch anhahen. Wann mir das gllikchunczther
10 gtinstig ist gewesen, und mit der gnad und gab gots
wirt es mir zw der rach helffen.'
Vom gltikch
Da sprach Brudencia: INach meim ratt wirstu
nicht versliechen noch raoh tSn unnd dem glukch
15 anhahen. Unnd das wil ich dir sagen mit vil ursach.
Von ersten, alles das, das verpracht ist und wirt
durch daz gllikh, das wirt poslich verpracht und ist
wider den glauben. Die annder ursach, so ist das
glUkch manigerlay gestalt, oder a1z: "ein gllikeh.
20 wann es seheint, so zerpricht es", a1s da Seneca
redt. Itea, die dritt ursaeh, so du wo1ez t6n naeh
de. glUkeh, so w8rstu aintweder ubertre!fen die
natur, oder aber der natur eneziechen. Als Seneca
sprieht: "So sich dy mensehen dem ge1ukeh emphelhen,
(89,7)
25 so lernen sy hinder sich. Die vierd ursach, vann
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das gllickh als ain pewarter arczt ist, der da todt
viI menschen. Die flinften ursach, so ist das gllikch
nicht hilfflich, sunder es jrt das jm anhangt,
darumb soltu nicht anhangen dem gllikch, noch
5 chainerlay vertrawn noch weis zu jm haben, wann es
ist weder ewig noch statt. (47v:) Wann es ist
geschriben, das: "in der unstaten welt nichts stats
gesein mag." So spricht Seneca: "Weder das leben
noch das gliikch ist den menschen nicht ewig." Und
10 so du nU das glUkch pegerst, und das unpleiblieh
ist, und mag 1m leben nicht gehalten werden, so
jrrstu, das du glaubst, das es dir aibeg sey
gUnstig gewesen, und darumb das es d1r unezther
1st glinstig geweaen. Da bat es ain torn aus dir
15 gemaeht. Wann ea stet gesehriben: "Welldas glukeh
vast pey ist, den maeht es zw aim torn." Davon so
glaub nieht in die torhait, die dir vom glUkeh
verlihen 1st worden. Wann selten oder gar nymer 1st
nuez die torhait. Darumb pis weis und Uberwint das
20 glUkh mit der tug.nt. Wann es sprieht Seneca jn
ainer epistel: "Dar weis iiberw1nt das gliikeh mit
tugenten." Du solt auoh nioht glaub.n, das dir das
glUkeh h1lflioh sey noeh hel!!. Wann es apricht:
"Die jrren, die da sprechenn das uns das gliikoh
25 sey etwaz gilts od.r poz geben." Und das verste vom
glUkoh, das die ainvaltigen mensehen nemen a1n
glUkoh. Wann ea sprieht Boee1us jm andern piich der
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trostiing: "Das glukch 1st nichtz anders wann sin
ver, wsnn dem syn zw seczen." Dsrumb spricht Kato:
"So du unsicher pist und chanst dich regiernn mit
de1ner vernuft, so soltu dir nicht wellen das
5 gltikch,wann es 1st nichtz." So du aber glaubst
das gllikch zw sein, so wanstu es mug aufheben (4Sr:)
das paz und mag geben das guett. So dir aber nicht
gevelt die rachung des gerichtz und pegerst ye
ganczlich die rach, so soltu lauffen und zw dem
10 hachsten richter und gerechten der da chain
unrecht lasst ungestrafft, der wirt dich am aller
pesten rechen. Als er dann selbs spricht: "Mir dir
rach, jch wile widerchem." So spricht Paulus: "Wer
da tuet das unrecht, der wirt auch daz widernemen,
15 ala er dann verbracht bat." Und er wirt in nieht
allain riehten, sunder aber aIle vemufft und allen
jntlus wirt er fudertUn und aus reytten aus sei.
herczen. Wann der profett Davidt sprieht: "Wirff
dein gedenkch in got, so wirt er dieh emern."'
Da sprach Melibeus: 'Do ich nU lid das20 (91,15)
unreoht, und tatt nicht rachung, so gab ich ursach
mein veinten und andern le~tten, das sy air widerumb
ain news unrecht peweysen. Wann es stett geschriben:
"80 du nieht richst das alt unreoht, 80 Iaczt ain
25 news unrecht." Und so ieh nR tit laden ain news
unrecbt, 80 gescbach air der unrecht 80 viI, das
ich sew nicht gele1den Mocht. Daruab ist aintweder
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dy geduld das posiat oder die rachling das peast.'
Es antwurt Brudencia: 'Dy doigen zwo antwurt (91,25)
haben statt an den richtern mer dann an andern
le~ten. Wann so die richter das libelnicht rachen,
5 (48v:) so gaben sy nicht a11ain ursach ains newen
unrechten, sunder sy pitten von newn dingen zw
eilnden. Und ist das chain libelmag geliten werden,
so chemen sy, und man mag jr auch nicht ge1eyden.
Wann dy tibe1tater tun sovil, das man sew nicht mag
10 ge1eyden. Und also werden ay abgeseczt von den
ambtern. Wann die vernuft pewt zainczung, und das
da vernicht die vernuft, das mag nicht lang wern.
Wann es stet geschriben: "Wiltu iiberwinten dy gancz
welt, so mach dich der vernuft undertanig." Darumb
15 vermain ich, wer da tuet wider die vernuft, der
wirt mit dem rechten undergedrukcht in allen seinen
gescheften. Darumb so solt du nu gedenkohen, das
dein machtichait nioht z~gleichen ist der machtichait
deiner widersacher, als vorgeredt ist. Darumb ist
20 zw flirchten, du mogst nicht rachung tBn an
zerstorung und an sohaden deiner person. Darumb
vermain ioh, das in der aach dy geduld nicht sey
das posist, sunder aber das pest. Wann gesohriben
atett:
"Mit dam, der tiberdlch 1st, da ist mit25 (93,1)
sohedlioh zuchriegan, auch torhaftig und unsindlioh.
Aber zuchriegen mit dem, der mynner ist dann du,
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jst schantlich." Und davon vermain ich das nucz
sey chrieg zufliehen dem, (49r:) der den machtigern
nicht widersten mag. Darumb so ain machtiger ainen
laidigt, so ist dem der gelaidigt ist worden
5 sicher, solichs zu dulden, wann mit dem zwchriegen
und zw zlirnen.Und ob ain machtiger dich laidigt,
oder mit dir czlirnet,so lauff nicht zw der rachung,
sunder fleuch zu der porten der geduld.
Wann die gedult ist ain gleiche mitleydung (93,18)
10 der widergangen ding; oder alzo die geduld ist ain
tugent wider die scheltlingleydung gleichlich aIle
widerwertikait; oder die geduld ist ain tugent
.er ungerechten, als dann wirt gehalten in der
untodlichen lere.
15 Wann dy geduld hat verporgen reichtumb. Wann (94,3)
der gedultig und der starkch macht sich selben
selig, und ains ydlichenn smerczen ist ein tugent
dy gedultig. Es wirt auch von ettlichen dy geduld
gesprochen, der nutz sein dann dy andern tugent all.
20 Und davon spricht man: "Chain tugent ist als viI
wert als die geduld." Aber: "Es ist chain tugent
die nicht bestett dy geduld." Wann es spricht Katho:
tiDy grost tugent ist die geduId." So spricht
Socrates der lerer: "Dy geduld ist ain gestadt der
25 armen." Darumb soltu wissen das der nicht wol gelert
ist, der nicht wol chan leyden. Darumb so spricht
Salomon: "Die lere des manns, dy wirt erehant in
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der geduld, und sein ere wirt nymmer zwrukg geslagen.1I
Und aber: "Der da gedultig ist, der ist vast regiern
(49v:) dy weishait: aber der gedultig ist, der
erhocht sein torhait." So spricht aber der maister
5 an ainer andern stat: "Der czornig man tuet erwegen
dy chrieg, der aber gedultig 1st, der senftmlitigt
dy erwekchen chrieg."
Und dapey merkch, das dy geduld dy aller pest (95,5)
tugent ist under allen tugenten. Desgleichs
10 hinwyder ist dy ungeduld dy aller grost untugent,
so sy gesein mag. So spricht Seneca: "Wer ungedultig
ist, der mus leyden vil schaden." Wann durch die
ungeduld mischt sich ettwer und offt ainer jn ain
ding, das jm nicht zwgeptirdt, das ist dann sein
15 torhait und schuld. Wann ain regel spricht also:
"Das 1st ein schuld, so sich ainer miseht in ain
ding, das jm nicht z'Vgeptird."Darumb spricht Salomon~
"Der gedultig ist pesser dann der starkeh, wann
die geduld hat ain volchomen werieh." Auch beezeugt
20 das sannd Jacob in ainer epistel jm anetang: "Ir
allerliebsten mein brueder, so ir wert ehBmen in
manig versuchung, so schult 1r vermain das dy geduld
eey alle freQd, und schUlt wiesen das dy pewarung
ewrs glauben mitwUrchen durch die geduld. Dy hat
25 ain volchomen werich, das ir aueh seit volehomen
unt gutz und in nichte abgang habt."· (50r:)
Melibeus sprach: lAin 80lhe geduld, die hatt (95,25)
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gehort zw der volchomenhait, die mag jch mit nichte
gehaben. Wann so mir ain schad widerget, so ist
albeg mein gemut mit vIeis petrachten rachung zw
tUn. Wann mein veint haben mit grosser tibertretung
5 und sUndt das getan, und haben allen schaden
versmecht. Und ob ich nu auch versmach den schaden,
und ettwas ubertritt mit der rach zw tlin,wirt nicht
zw wtindern noch mir geschiczt zw ainer torhait, wann
es mag nymer ain schad an schaden liberwunten weren.
10 Und wirt vom geseczt verhengt, das man gewalt mit
gewalt vertreib und trieglichait austrib und
austreib. •
Do sprach Brudencia: 'Die ursach die du
flirhaldest, die erchennt was das pesst sey, und
15 indem das sy erwelt wirt, gemert die jrrung. Darumb
so du die vernuft anschawst, so wirstu offenwarlich
erchennen, das du nicht recht geredt hast, wann du
wirst mit dem schaden verwintn, sunder aber den
schaden wirstu zwiveltigen, darumb soltu dich
20 pedenkchen. Wann all dein v.int haben swarlich
gesUndt, und so du rachung tuest, wUrst nicht
ausgeredt von sUnden. Wann es spricht Cassiodorus:
"Dem ist nichtz wider, der sich richt libertreflich."
(96,8)
Und ob nu dem veint das ubel g.tan haben, sodann
25 (50v:) iiczto gleich ala unrecht, so du dich nicht
wern wolst, sunder von new dingen wolstu rachung
tUn, wie die ordnung der rechten, das doch nicht
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sein sol. Wann es spricht Seneca: "Es ist nymer
die slindtoder das ubel mit rach zw rechen." Aber
als du gesprochen hast, dy gesecz verhengen gewalt
mit gwalt zuvertreyben, das ist war, so man sich
5 von stund an wertt doch mit der mass der sicherhait,
und nicht zu rachung. Aber du wild das nicht tSn,
dich zw wern, oder zw der sicherhait von stund an,
aber zw rach lang nach den vergangen dingen. Alzo
wiltu auch nicht ausslahen betrieglikait, sunder
10 von new solichs verbringen, daz da ist ganczlich
wider die vernuft des rechtens. Darumb soltu
anschawen dy vernuft und solt mit nichte abtreten.'
Da sprach Melibeus: 'Ob nu mein widersacher
mechtiger dann ich gesehen werden von wegen der
15 person, so pin ich doch mechtiger von wegen der
guter dann sew sind, und sind gen mir als dy armen
zu schaczen, und so nu das gelt oder die mass der
reichtumb ain mass ist, so mag wol durch das gelt
dy menig der menschen zw wegen pringen. Alzo das
20 ich von wegen der menschen oder der per-(51r:)8on
sew auch wol uberwinten mag, und sew pringen zw
notwanng, auch zw der armuett und zwm tod.'
(97,7)
Von der araut und reiehtumb
Daruber antwurt Brudeneia: 'Darumb das du vil (97,16)
25 getrawn hast in die reichtumb, und veramagst die
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armtit, und umb das wil ich dir sagen von der armuet
und von dem reichtumb.
o parmcliche armuet! So nftder arm pitt, so (100,11 )
wirt er geschennt, so er aber nicht pitt, so stirbt
5 er vor hunger, und darumb das er petlen mUs, da
twingt in not zwe. Von dem redt Salomon: "Herr
nicht gib mir reichtumb noch armuet."
So spricht Seneca: "So du n8 gemerkht hast
pey dem reichtumb und armtiet die nticz und
10 aigenschaft, so ratt ich dir nicht, das du tibrigs
getrawn in die reichtumb seczen solt, noch sew
verzeren tiist in den kriegen."
Wann es spricht Aristotiles: "Chainer der in (102,11)
(102,5)
krieg begrif£en ist, der mag nicht gen!igreich sein."
15 Wann wie reich er ist, und so er lang verhartt jm
krieg, aintweder er verieust die reichtumb, oder
den krieg oder villeicht sy payde vermag. Und hat
er viI reichtumb, so miies er viI zern. Wann (51V:)
ain yeder der da sUndt, und ye hocher er ist, ye
20 vermerter dy slindt ist; und ob er sich nUn in krieg
geben hat, so velt er dester swerer; wann ye hocher
auffsteygen ist, ye hocher vallen. Und so du nUn
die ding allew verleust, so komen dir dann alle
tibel und ziehen dann dYe sel des menschen mit dem
25 leib zw dar hell.
Wann es ist ain torhaftig ding an dir und an (112,15)
andern, so es nUr in w1derwertigenn wassern swingen
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welt und mligt jm doch wol engeen.'
Da sprach Melibeus: 'Ich wil nicht, das du (112,23)
mit zornigem gamut wider mich etwas redest. Tet
ich aber ynndert darjnn torhaftigs, da red zwe und
5 straff mich darumb, wann ich dir das nicht vertibel
haben wil.'
Prudencia sprach: 'Ich czilrnnicht an dich,
sunder ich red umb dein hayl. Als Salomon redtt:
"Pesser ist der czorn dann das gelachter." Und
10 derumb so ratt ich dir, das du dich selbs straffest,
(113,3)
und last mich versilechen an deim widersachern und
veinten den frid.'
Da sprach Melibeus: 'Darumb das du das reczt (113,11)
und gevelt dir das, so tileich das.' (52r:)
15 Prudencia, die verzach nicht lang, und (113,14-)
schikcht nach jrs mans feinten, und hies die chomen.
Die selben chomen, de sagt ay in die glittatdes
fridts, und die libeldes chriegs und streits, und
hueb sew an zw piten, damit sy klagten das gross
20 unrecht, das jrem herren und ir beschechen wer,
wann sy seym gebott mit nichte jn awerm widersten
solten. So das dy veint horten, dy erfreyten sich
des, und sprachen wainund alzo: 'Du weysiste traw,
als du una zwegeredt hast, das solt wir ee an dich
25 begert haben. Wann der anefang unsers chriegs ist
torhaftig gew.sen. Wir haben aber nicht gewesat,
das solichs deim herren und d1r ain getallen wer
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gewesen. Aber nach deiner weyshait wort welle wir
dir voligen desgleichen den gepoten des herren
Melibey, und pittenn daraurr dem gUt, du weIst uns
in versUenung pringen, und was du mit den worten
5 reczt, daz du das verpringen weIst. Wann wir besorgen
von solichs Ubertretung unsers tlins,wert der herr
czornig auf! uns und wirt dich und (52v:) dein
gepott versmachen.'
Da sprach Brudencia: 'Wie wo1 das ist, das dy (114,18) ,
10 ding hertt sein und ainer kain vertrawn sol haben
in sein widersacher, so ist doch das ding geschechen,
davon so rat ich ewch, das ir in dem nicht ain
mistrawn habt. Wann ich sag ewch, das der herr
Melibeus gUtig und .yld ist, und er versmacht die
15 poshait. Anders so riett ich chaym der elch alzo in
tading gab und in den gewalt seiner veint, nUr er
erchennet sich vor in der sach.' Do sy nUn h8rten
die ding, 'Wir vertrawen eucQ gancz;' sprachen dy
veint, lund wellen eur paid gnad, gUnst, und lieb
20 haben. Wann wir sein beraitt gehoraam zu sein ewren
gepoten.1
Da sagt Brudencia: 'Ir erbieten das jrm
herren Melibec.'
Do sprach er, sy sein wirdig jn gnad zunemen, (115,20)
(115,17)
25 und die .it in zw taylen.
Prudeneia spraeh: 'Du hast reeht geredt, wann (116,9)
wir wellen sew jn 1m gebieten (53r:) nieht
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ausslahen. Wann es ist nichtz naturlichers zerstorn,
dann in der mass darjnn es sich sambtt.
Wann ich hab albeg gehert, das man wol getlin (117,6)
mag, das sol man nicht aufschieben, so es doch nach
5 ainer czeit hernach geschechen solt. Und davon sag
mir welherlay gepottern unsern widersachern und
veinten pieten welst.'
Er antwurt und sprach: 'lch wil sew aller (119,19)
jrer hab und gueter berawben, und wil darzwe
10 pieten, dass sy in die gegent tibermer ziehen, und
nymmer mer herwiderohomen.'
Da sprach Brudencia: 'Das gepott ist mir ain (119,22)
sneder ratt. Und so du nun tibermas reich piat, so
pedorfstu gar nichts jrs gilts, wann umb soliche
15 fUrnemen und geittichait magatu wol geatratft
werden, wann aannd Pauls spricht, daa: "der g.1tt
ist ain wurcz aller Ubel", davor soltu dich huetten.
Wann es ist pesser von dem gtiett etwas
zuverliesen, dann das du von deinen veinten etwas
20 schandlicha jnnembat. Und davon 1st ain erber und
gtiter lewnt chain Bchaoz zugleichen. Wann du solt
mer vleis haben zw aim gtiten menschenn, (5;v:) und
1at mer pleibl1ch dann tausent cho8tperlich schacz.'
(120,4)
De nun Melibeus das von seiner hawsfraw
25 Brudenciam vernam, do aprach er zw 8einen veintent
dy Belben vielln tUr in und tur Be1n hawsfrawn
Brudenciam aut! ire cbo,e, und sprach: 'Ir hiett
(125,12)
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wol straff verdient an leib und guett, und doch das
ir seyt her chomen und seit beraitt und willig
meiner gepot jn aller gehorsam zwsambt meiner
hawsfrawn Brudencia zuverbringen, und ir doch des
5 nicht wirdig seit zw pitt en und zw tBn, und darczwe
an ewch chain rach verbringen sullen, nlir zw
erczaigen gUtichait und parmherczikait.
Wie wol das ist, das das ain grosse hochvart (126,2)
uns von euch peweist ist worden, so hat doch dy
10 vorgenant parmherczichait mit gevoligt und vergeben
euch das alles, und mUssen der rachung dapey
vergessen. Und darumb alain ewrer lieb andacht und
rew eurs herczen, auch peicht und pUezz haben uns
bewegt zu solher gUtichait und miltikait. Sunder
15 wir haben auch anges.hen die nachtpawrschaft, nach
dew und Salomon spricht: "Pesser ist ain nachtpaur
in der nahent, dann ain prlieder in der verre." So
spricht auch Kato: (54r:) "Der da geschaden hat
mligen, der mag auah ettwenn gefrumen." Und so hoffen
20 wir, was ir mit dem mund redt und gered habt, das
wert ir mit dem mund erfullen und mit den werch.n.
Und davon durch ewr lieb gotz und unsern ern willen,
so vergeben und verlassen wir ew allez das unrechts
und ungenad, auch allen chrieg, und nemen euch dann
25 in unsern willen und gnad.' Und damit h5b sew
Melibeus auf! von der erd mit den henten, und ay
wurden alzo genomen mit dem chUs des fridts. Und
alzo tet Melibeus nachvoligen den dritt gots herren
Jhesus Cristus und sprach zw in: 'Get hin jm frid
und sUndt flirannicht mer.'
5





1.2.3: Notes and variants




















299,15-16 actually Petrus Alphonsius.
302,19-20 the title is misplaced at line 302,25.
303,9 actually Jesus Syrach.
11 Sundby suggests Plutarch.
12 Petrus Alsensis passim.
304,20 nymmer 1 mynner.
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305,7 erczagst.
19 von denn weysen.
307,5 den sind! es spricht.
8 ad Romanos! adro.
25 actually Petrus Alphonsius: Albertano never
uses Aristotle as a source.
308,2 1angen! lantzn.
312,9 actually Solomon.
27 see note to 307.25 above.






325,2 zw vercherenl zw merkchen.
332,1 A lacuna: if travelling with a stranger armed
with a spear. one should clearly go on his right:
travel on his left if he has a sword (see Sundby 70.4-5).
20-21 the translator does not know his bestiary:
"thaurus" is left untranslated, and "aper" (wild
boar) is either mistranslated as "bear" or else
copied down wrongly.
27 "leb" is, of course, here meant as "lion".
334,16 maister! maist.












341,2-3 here is inserted the redundant phrase: Nu ist








der das das unrecht.
dui da.
title misplaced at line 347.7.
actually Somomon.
ist mir ain ain.
360,3-4 Damit gie alzo ein ain yeder tail jnn frid und
slindtflirannicht mer added probably due to a
copying error.
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1.3: The short tract "Vom Lesen"
Serving usually as an introduction, the short
tract Vom Lesen is associated with both the short
Melibeus and the Lere und Unterweisung and occurs in
several MSS containing these works.
Authorship, style, date and dialect
The VornLesen is anonymous, though is of a
timbre one might expect from a cleric. It is a
brief tract, the second half being little more
than notes, itemised. As terminus ante guem we
have 1457, the year in which the Donaueschingen
MS was written. The dialect of the oldest MSS is
Swabian.
I include the VornLesen here not because it
is a translation from Albertano's treatises, but
because of its association with the translations.
The text given below, pp. 366-367, is based
on MS siglum B.
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1.3.1: Overview of manuscripts
I know of eight MSS containing the Vom Lesen.
I list them below by sig1um together with a brief
reference to a fuller description.
B: Berlin, SBPK, mgf 1154, fo1s. 84r_84v. After 1460.
Brinkhus, Eine bayerische Flirstenspiegelkompilation,
p. 13.
K: Munich, BSB, cgm 403, fo1s. 61r_62r. After 1461.
Hess, Heinrich Steinhowels "Griseldis", pp. 40-41.
L: Munich, BSB, cgm 7376, fol. 144r. 1466.
Brinkhus, OPe cit., pp. 10-12.
M: Munich, UB, 40 Codex mB. 788, fols. 100v_101r•
About 1500. Kornrumpf and Volker, Die dt.
mittelalterlichen Hss., pp. 187-191.
0: Donaueschingen, Flirstlich Flirstenbergische
Hofbibliothek, Codex 144, pp. 1-2. 1457.
Brinkhus, Ope cit., p. 29.
2r vQ: London, BL, MS. Add. 16581, fols. -2. Late
fifteenth century. (Fragment) Priebsch, Deutsche
Hss. in England, Vol. II, pp. 147-158, no. 175.
s: Stuttgart, WLB, MS. poet. et phil. 20 10, fols.
123rb_123vs• After 1456. Brinkhus, OPe cit., p. 19.
X: Hamburg, Staats- und UB, MS. Theol. 1060b, II,
fols. 41v_42r. Late fifteenth century. (War loss)
Becker, Die theologischen Hss., p. 38.
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1.3.2: Text of the "Vom Lesen"
Wer gern list und ler lieb hat und gern hart
weiBhayt, der gewint kunst, und wer hasset und
straffet und treg ist zu lesen und zu kunnen und
zu wissen, der ist unweise. Und darumb erwel ler
5 und kunst uber gold und silber und tiber allen
schacz, wann ler ist ain speis des gemlites und
der sele.
Es ist ain loblich ding, der etwas kan , und
ist ain schant, der nichcz lernen wile Und darumb
10 pit ich dein lieb, das du gern lesest mit vleiB,
wann nyemant erkent gottes pot, nur der emsigklich
list. Wer emsigklich list, und so er mit vleis ye
mer list, so er ye liechter und chlarer wirt an
der vernunfft, als das ertrich, so man es ye Bffter
15 wol pauet, so es ye mer frucht pringt.
Und so du list die heiligen geschrifft, so
redet got mit dire
Item: so du ye gerner und emsigklicher lisest,
so dir got ye klerer zu erkennen wirt geben und
20 wirt von dir austreiben die vinster der unerkantnuB.
Item: lias, so gewinstu gut gewissen.
Item: lias gern, so werden in dir gespeist
all tugent.
Item: lis, so magstu gewissen, was saligkayt
25 ist, und an wem ay bestet.
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Item: lis gern, so erkennest du dich selber
wer du pist, als in ainem spiegel; das ist ain
edel kunst.
Item: lis gern, so erkennestu die ewigen kron
5 und den lon, der den erwelten und heyligen ist
verhayssen.
Item: lis gern, so machst du erkennen die
pein und die urtail, die den verloren und ungerechten
an dem jungsten tag wirt gesprochen und gebon das
10 ewig fewr.
Item: lis gero, so magstu dich erkennen und





366,1 War! Dar K.
1-2 und gern hert weiBhayt! S. weishait hert M.
2-3 hassett straffett Q.
4-5 ler undl K.
5 silber und gold S. tiber allen! allem S.
9 nichcz! nticzK.
11 gebott nur allain der emsig S.
12 mit! B. mit vleis so er L.
13 mer er list B. clarer und liechter S.
18 Item! Q.
20 vertriben 0, uBgetryben S. finsternUs M.
erkantnuB S.
21 lis gern K. ein gute gewissen M.
22-23 werden ••• tugent! gewynnstu jn dir
alle tligend die wlirt jn dir gespeiBt K.
24 lis gern K. wissen S.
367,2 alsl M.
4- kenstu KO.
5 und lon die den S. hailigen und erwelten K.
6 ausserlesen und verhaissen K.
7 macht B.
8 die pein und urtail S.
12 dem! S.
14 Amen! KO, Lieber mensch hab kunst lieb L,
Deo gracias M.
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2: Other translations from Albertano's Latin
Details of all works that may be classed as
translations from the Latin works of Albertano are
give!'lhere below in note form. Again, to avoid
lengthy footnoting, catalogue and other references
are given only briefly, supplying enough information
for quick and accurate checking against the
bibliography. Translations are grouped according to
language, and information tends to follow the
pattern: details of MES; details of early prints;
details of any modern edition or editions; any
other relevant information.
Much of the information here has been collected
together for the first time. It is as exhaustive
a list as can be made to date, although new
discoveries are constantly being made and unknown
MSS are brought constantly to light as new
catalogues are published.
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2.1: Further German translations
Apart from the two versions of the Liber
consolationis et consilii dealt with above, there
are four more German works which are largely or
completely translations from the Latin of Albertano.
Two of them, the Lere und Unterweisung and the
Reden und Schweigen, are of similar date, dialect
and geographical origin as the short Melibeus, and
may possibly be related, though if this is the case,
it is not in any apparent way. The other two works
belong to different centuries and come from
very different areas.
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2.1.1: The "Lere und Unterweisung"
A heavily shortened German version in prose of
all three of Albertano's treatises survives in
several r.ms and two incunabula. The incunabula
are themselves anthologies, Albertano's treatises
providing only the first item, and the title
Lere und Unterweisung should properly be applied to
the whole. Early bibliographers, however, and
Bostock, have taken the title and applied it to
Albertano t s wor-ka only which, in this version,
would otherwise lack a title.
As terminus ante guem for this work we have
the date 1457, when the Donaueschingen MS was
written. The translation was made in Swabian. The
incunabula have several interpolations from
Freydank and from other sources.
Manuscripts:
Donaueschingen, Ftirstlich Ftirstenbergische Hofbibliothek
Codex 144, pp. 33-90. Dated 1457.
Brinkhus, Eine bayerische Flirstenspiegelkompilation,
p. 29.
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Hamburg, Staats- und Universitatsbib1iothek
HS. Theo1. 1060b, III, fo1s. 1r_26v• Late
fifteenth century. War loss.
Becker, Die theologischen Hss., p. 38.
London, British Library
MB. Add. 16581, fo1s. 3r_81v. Fifteenth century.
Priebsch, Deutsche Hss. in England, Vol. II,
pp. 147-158, no. 175.
Munich, Bayerische Staatsbib1iothek
cgm 403, fols. 1r_61r. After 1461.
Hess, Heinrich Steinhowels "Griseldis", pp. 40-41.
Munich, Bayerische Staatsbibliothek
cgm 5168, fo1s. 1r_29v• Dated 1473.
Koppitz, ~, I, s. v. "Albertanus von Brescia." 1
Nuremberg, Germanisches Nationa1museum'
MS. HR 131, fols. 19?r-249v• Circa 1500.
Kurras, Die dt. mittela1terliohen Hss., pp. 83-88. 2
Nuremberg, Germanisohes Nationalmuseum
MS. 15902, fols. 9~-128V. Dated 1501.
Kurras, Die dt. mittelalterlichen Hss., p. 48.
1 This MS is a transoript from Hain 10005.
2 This MS, like the other Nuremberg MS, is a




Augsburg: Johannes Bamler, 22.iv.1472. 2°. 120 fols.
The Lere und Unterweisung is on fols. 1r_30r•
Descriptions: Hain 10005; Panzer 15.
Locations: Boston, Medical Library; London, BL (impf.);
3Munich, BSB; Ttibingen, UB.
Augsburg~ Johannes Bamler, 1476. 4°.94 fols.
The I"ereund unterweisunS is on fols. 1r_60v•
Description.s: Hain 10006; Panzer 61.
Locations: Leipzig (impf.); fv1unich,BSB (impf.);
Stuttgart, WLB (impf.). 4
Hohenstein reproduces (pp. 41-45) a portion
from cgm 403 and supplies a very scanty discussion.
Bostock gives extracts ~om MS. Add. 16581 (pp. 71-75
and 116-117) and provides a much better discussion
(pp. 12-28). There is no full modern edition.
3 This is the earliest dated of Bamler's prints.
4 A brief discussion is Given by A. Schramm,
Der Bilderschmuck der Frtihdrucke: : Johann Bamler
in Augs urg Le~pz~g: 1 1. He asserts p.
that this print must have been produced after
24.iii.1476. Schrnmm's figs. 467-470 reproducethe two woodcuts to Bamler's second edition as
well as the title-page and the impressum.
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2.1.2: The "Reden und Sch\<leigenII
A very much shortened adaptation of the De arte
loquendi survives in three MSS. Bostock suggests
(p. 29) that it may be the notes for a sermon. As
terminus ante quem we have 1456, the date of the
Hannover MS. The dialect is Swabian. In the
otherwise Latin MS in Hannover it serves as a German
introduction to a full Latin version. In the other




MS. IV 616, fols. 249r_250v• Dated 1456.
Hartel and Ekowski, Hss. der Niedersachsischen
LB Hannover, p. 169.
London, British Library
MS. Add. 16581, fols. 152v_155v• Second half of
fifteenth century.
Priebsch, Dt. Hss. in England, Vol. II, pp.
147-158, no. 175.
Munich, Bayerische Staatsbibliothek
cgm ?3?6, fols. 85v_86v• Dated 1486.
Brinkhus, Eine bayerische Ftirstenspiegelkompilation,
pp. 10-12.
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Bostock gives (pp. 75-77 and 117) an edition
based on ~1S.Add. 16581. Stammler also gives an
edition, 1 apparently based wholly on Bostock.
Both editors knew of only the London f-1S, and
neither notes that the text opens with a pair of
couplets.
1 W. Stammler, Frosa der deutschen Gotik: eine
Stil~eschichte in Texten, Literarhistorische
Bibllothek, 7 (Berlin: 1933), pp. 80-81 and 139,
no. 4-5.
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2.1.3: "Haister Albertus Lere"
Composed probably in the Wetterau in the
mid-fourteenth century, Maister Albertus Lere
is a rhymed adaptation of several wor-ks, chief
among them being Albertano's De arte loguendi
and Liber consolationis et consilii. This is the
earliest witness to the popularity of Albertano's
works in the German language. It is also the only
German translation that comes near to a correct
attribution of authorship, all the other works
having come down to us anonymously. Bostock gives
a full critical text (pp. 79-115) and an exhaustive
discussion and analysis (pp. 3'+-70 and 117-123).
He knew of only four MSS, the Dusseldorf MS having
come to light post-1924.
Manuscripts:
Berlin, Staatsbibliothek PreuBischer Kulturbesitz
mgf 742, fols. 2or-30v and 77v-91v. Circa 1450.
Degering, Kurzes Verzeichnis, Vol. I, p. 101.
Dresden, Sachsische Landesbibliothek
MS. M60, fols. 36v_48v• First half of fifteenth
century.
Schnorr von Carolsfeld, Katalog der Hss., pp. 461-462.
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Dusseldorf, Universitatsbibliothek
MS. F 55, fols. 36v_54v. Fifteenth century.
Koppitz, ~, I, s. v. "Albertanus VOL Brescia."
Paris, Bibliotheque Nationale
MS. allem. 117, fols. 41V_63r• First half of
fifteenth century.
Huet, Catalogue des Manuscrits Allemands, p. 56.
Paris, Bibliotheque Nationale
r r r vMS. allem. 150, fols. 263 -268 and 345 -356 •
Dated 1419.
Huet, Catalogue des Manuscrits Allemands, pp. 66-67.
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2.1.4: Jorgen Lehmann's translation of the "De arte
loguendi"
A unique NS in Gdansk contains a translation,
dated 1538, of the De arte loguendi. It is signed
by the Gdansk businessman J"orgenLehmann, who
wr-oce it for the instruction of his daughter. As a
Latin source he used ~ 563.
Manuscript:
Gdansk, Biblioteka Gdanska PAN
MS. 2435, fols. 1 fr. Dated 1538.
GUnther, Katalog der Hss., pp. 295-296.
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2.2: Czech translations
Three translations survive of Albertano's
treatises, all unrelated to each other and to
translations in other languages. All are composed
in the Bohemian dialect, and all are word for word,
if slightly abridged. Jungmann 1 gives a brief and
rather confused discussion of them, and is
especially unclear as to location.
880.
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2.2.1: A translation of all three treatises
Two MSS survive containing the same translation
of all three treatises. As terminus aJte guem, we
have 1462, the date o~ the oldest MS.
rlanuscripts:
Prague, Narodn1 Muzeum v Praze
MS. III F 16 (566), fols. 1r_228v• Dated 1462.
BartolJ, Soupis rukopisB., p. 149, no. 781 •
.,
Prague, Statn1 Knihovna CSR
MS. XVII. E. 14. (Y. III. 3 n. 21.), fols. 1r_164r.
Dated 1475.
Truhlat, Katalog ~eskYch rukopisS, pp. 75-76, no. 190.
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2.2.2: "0 lasce a milovan1 Boha a bliln1ho"
Four sheets only survive of a print of a
translation of the De amore dei.
Print:
[Pilsen: Mikula~ Bakalaf, c. 1502J. 80• ? fols.
Description: Tobolka 109.
Location: Prague, Narodni Muzeum v Fraze, 25 E 24 neupl.
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2.2.3: "0 !-adnem mluwenij a ml~enij"
Two printed editions survive of the same
translation of the De arte loquendi. In view of the
late date of these editions a~d the fact that no
MS source is known, the translation may have been
made from one of the many Latin incunabula which
by this time had become widespread throughout
Europe.
Prints:
[Pilsen: Mikula~ Bakal~], 1502. 16°. A4_n4.
Description: Tobolka 107.
Locations: Prague, Narodnl Muzeum v Fraze, 25 E 23;
Prague, Strahov Library, DR. IV 3?/b.
Pilsen: [Jan pekk], 1528. 8°. A8_B4.
Description: Tobolka 108.
Location: Prague, UL, 54 E 113 p~1v.
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2.3: French translations
Several translations and adaptations from
all of Albertano's treatises are known, ranging in
date from the thirteenth century to the fifteenth.
A general discussion of all of these is offered
by Mario,Roques, 1 albeit with incomplete
bibliographical details and a measure of inaccuracy.
As with all the translations here discussed, unless
otherwise stated there is no connection between
them, and all are translated directly from the Latin.
1 M. R[oquesJ, "Traductions fran<;aises des
traites moraux d'Albertano de Brescia. Le livre de
Melibee et de Prudence par Renaut de Louhans,"
Histoire iitt6raire de la France, etc., 37 (Paris:1938), pp. 488-506.
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2.3.1: An early translation of all three treatises
A close, word for word translation of all
three treatises survives in a unique MS in Paris.
This is one of the earliest translations from




MS. 1142, fols. 1 ff. End of thirteenth century.
Catalogue des MSS franyais, I, p. 193.
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2.3.2: Renaud de Louens' "Livre de Mellibee et
Prudence II
Although this translation has in the past been
variously attributed to both Jean de Meun and, as
late as 1978~ to Christine de Pisan, modern
scholarship places it firmly under the pen of
Renaud de Louens, a Dominican friar of Poligny.
This abridged and modified translation of the
Liber consolationis et consilii was made in 1336 or
1337. 2 This enjoys the largest MS tra~smission of
any of the vernacular versions, with thirty-two
known MSS. Of the seven prints containing Renaud's
translation, two also contain a translation of
Jacob de Cessolis' work titled here Jeu des eschez
moralise, where the Mellibee follows this text.
in three of the prints, the Mellibee follows and is
incorporated in the narrative of the Chevalier de
la Tour Landry; and once, the Mellibee follows
Boethius' De la consolacion in French, only once
does the Mellibee stand printed alone. A modern
edition based on Paris MS. 578 is given by Severs. 3
1 A. L8kkos, Catalogue des incunables imprimesa Gen~ve 1428-1500 (Geneva: 1978), p. 47.
2 M. Roques, loc. cit.
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Manuscripts:
Beauvais, Bibliotheque de Beauvais
- MS. 9 (2807), fols. 53 fr. Fourteenth century.
Catalogue gen~ral, III, p. 317.
Besan90n, Bibliotheque de Besan90n
MS. 58?, fols. 83-106. Fifteenth century.
Catalogue gen~ral, XXXII, p. 343.
Brussels, Bibliotheque royale de Belgique
MS. 2082 (10394-414), fols. 151-207. Fifteenth
century.
Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits, III, p. 282.
Brussels, Biblioth~que royale de Belgique
MS. 2297 (9235-3?), fols. 226-246. Fifteenth
century.
Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits, III, p. 405.
Brussels, Biblioth~que royale de Belgique
MS. 9552, fols. 8?r_104v• Fifteenth century.
Mario Roques, Ope cit., p. 495n•
Fribourg, Bibliotheque Cantonale et Universitaire
- MS. 161. Fifteenth century.
nMario Roques, Ope cit., p. 495 •
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Geneva, Bibliotheque Publique et Universitaire
- MS. 174 d. Fifteenth century.
Mario Roques, Ope cit., p. 495n•
Kortrijk, Algemeene Biblioteek
_ MS. 363 (XVI, 42), fols. 1 fr. Sixteenth century.
Faider, Catalogue des manuscrits, p. 196.
Lille, Bibliotheque de Lille
- MS. 392, fols. 59 ff. Fifteenth century.
Catalogue general, XXVI, p. 268.
London, British Library
- MS. reg. 19 C. VII, fols. 123r_148v• Fifteenth
century.
Warner and Gilson, British Museum catalogue, p. 335.
Index of MSS in the BL, p. 52.
London, British Library
- MS. reg. 19 C. XI, fols. 52r_65v• Fifteenth century.
Warner and Gilson, British Museum catalogue, p. 337.
Index of MSS in the BL, p. 52.
Paris, Bibliotheque de l'Arsenal
- MS. 2691 (46 S.A.F.), fols. 26-43. Fifteenth century.
Martin, Catalogue des manuscrits, III, p. 78.
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Paris, Biblioth~que de l'Arsena1
MS. 3356 (250 B.F.), fols. 105-128. Fifteenth
century.
Martin, Catalogue des marmscrits, III, p , 346.
Paris, Bibliotheque Nationale
MS. 578, fols. 56r_70v. Fourteenth century.
Omont, Ancien petits fonds franyais, II, p. 58.
Paris, Bibliotheque Nationa1e
MS. 580, fols. 41-52. Fifteenth century.
Omont, Ancien petits fonds franyais, II, p. 58.
Paris, Bibliotheque Nationale
MS. 813, fols. 107 ff. Fifteenth century.
Omont, Ancien petits fonds tranQais, II, p. 86.
Paris, Bibliotheque Nationale
MS. 1090, fo1s. 29 ff. Fourteenth century.
Omont, Ancien petits fonda franiais, II, p. 184.
Paris, Bibliotheque Nationa1e
_ MS. 1165, fo1s. 66r_85r• Fifteenth oentury.
Omont, Ancien petits fonds franiais, II, p. 195.
Paris, Bibliotheque Nationale
MS. 1468, fols. 1r_35r• Fifteenth century.
Omont, Ancien petits fonda franiais, II, p. 233.
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Paris, Bibliotheque Nationale
~ffi. 1540, fols. 59 ff. Fifteenth century.
Omont, Ancien petits fonds franyais, II, p. 246.
Paris, Biblioth~que Nationale
MS. 1555, fo1s. 31-49. Fourteenth century.
Omont, Ancien petits fonds franyais, II, p. 252.
Paris, Bibliotheque Nationale
MS. 1746, fols. 76-125. Fifteenth century.
Omont, Ancien petits fonds franyais, II, p. 303.
Paris, Bibliotheque Nationale
MS. 1972, fols. 43 fr. Fifteenth century.
Omont, Ancien petits fonds franyais, II, p. 342.
Paris, Bib1iothlque Nationa1e
MS. 2240, fols. 37-60. Fifteenth century.
Omont, Ancien petits fonds franiais, II, p. 390.
paris, Bib1ioth~que Nationale
MS. 15105, fols. 1 ff. Fifteenth century.
Omont, Ancien suppl~ment franyais, III, p. 316.
Paris, Bib1iotheque Nationale
_ MS. 17272, fo1s. 101 ff. Fifteenth century.
Omont, Ancien Saint-Germain fran9ais, II, p. 58.
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Paris, Bibliotheque Nationale
MS. 19123, fols. 90-109. Fifteenth century.
Omont, Ancien Sai:at-Germain f'ranyais, III, p. 230.
Paris, Bibliotheque Nationale
MS. 20042, fols. 1r_25v• Dated 1436.
Omont, Ancien Saint-Germain franyais, III, p. 470.
Paris, Bibliotheque Nationa1e
MS. 25547, fols. 79-108. Fifteenth century.
Omont, Ancien petits fonds franyais, II, p. 635.
Paris, Bibliotheque Nationa1e
MS. n. a. 6639, fo1s. 1-35. Fifteenth century.
Omont, Nouvelles acquisitions fran9aises, III, p. 21.
Paris, Biblioth~que Nationale
MS. n. a. 10554, fols. 62 ff. Fifteenth century.
Omont, Nouvelles acquisitions franiaises, IV, p. 63.
Vienna, Osterreichische Nationalbib1iothek
MS. 2602, fols. 26r-42v• Fifteenth century.
nMario Roques, OPe cit., p. 495 •
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Prints:
[Geneva: Jean Croquet, not atter 1481J. 2°. 16 fols.
Descriptions: Rain 11046; Lokkos 21.
Locations: Amiens, Bibliotheque municipale, R6s. 240;
Dresden, Sachsische LB.
The Mellibee follows Boethius' De la consolacion.
[Paris: Antoine Caillaut, c. 1482-4J. 40•
Description: Coq, Catalogue des incunables, p. 16.
Location: Bordeaux, Bibliotheque municipale, A-B.
[Paris: Veuve Jean Trepperel?], n. d. 4°.
Description: Montaiglon, Le livre du chevalier, p. lvi.
Location: none known.
The Mellibee follows the Chevalier de la Tour.
Paris: Antoine V6rart, 1504. 2°. 102 fols.
Description: Catalogue general des livres, XXV, col. 960.
Locations: London, BL, C. 54. d. 3.; Paris, EN, Res. R251.
The Mellibee follows the Jeu des eschez, fols. B2r_102v•
Paris: Michel le Noir, 1505. 4°. ?4 fols.
Description: Brunet, Manuel du Libraire, III, col. 481.
Location: London, BL, C. 54. bb. 10.
The Mellibee follows the Jeu des eschez, fols.
o ii1v-R viv.
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Paris: Guillaume Eustace, 1514. 2°. 95 fols. Vellum.
Description: Short-title catalogue, p. 256.
Locations: London, BL, G. 10562; Paris, BN, Res. Ye. 22.
The Mellibee follows the Chevalier, fols. 72v_B5v•
Paris, Michel le Noir, 1517. 4°.
Description: Short-title catalogue, p. 256.
Location: London, BL, G. 10498.
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2.3.3: The "Menagier de Paris"
A fifteenth century prose anthology going under
the name of the Menagier de Paris incorporates an
adaptation of Renaud's Mel1ibee. Three MaS survive.
There is also a modern edition of the Menagier. 1
Manuscripts:
Brussels, Bibliotheque royale de Belgique
MS. 10310. Fifteenth century.
Mario Roques, Ope cit., p. 50;n.
Paris, Bibliotheque Nationa1e
MS. 12477, fols. 1 ff. Fifteenth century.
Omont, Ancien suppl'ment tranwais, II, p. 540.
Paris, Bibliotheque Nationale
MS. n. a. 6739, tols. 1 ff. Fifteenth century.
Omont, Nouvelles acquisitions tran9aises, III, p. ;6.
1 J. Pichon, Le menag1er de Paris. etc. I(Paris: 1846). Renaud's Mel1ibee 15 on pp. 1~6-235.
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2.3.4: "L'art et science de bien parler"
This fifteenth century rhymed adaptation of
the De arte loguendi enjoyed a brief popularity in
both MS and print. There is a modern edition,
prepared by Montaiglon, 1 which he prepared from
Mace's edition. All the prints derive from the
Brussels manuscript.
Manuscripts:
Brussels, Bibliotheque royale de Belgique
MS. 9562. Fi~teenth century.
Mario Roques, Ope cit., p. 506.
Paris, Bibliotheque Nationale
MS. 15218, fols. 131-14? Fifteenth century.
Omont, Ancien supp16ment franiais, III, p. 332.
Paris, Biblioth~que Nationale
MS. 24864, fols. 162-165. Fifteenth century.
Omont, Anciens petits fonds franQais, II, p. 459.
1 A. de C. de Montaiglon and J. de Rothschild,
Recueil de poesies franioises des XVe et XVle sieclesLetc., X (Paris: 1875), pp. 351-363.
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Prints:
Rouen: [Robinet Mac&, c. 1500-1505J. 4°. 12 tols.
Description: Nontaiglon, Recueil, p. 363.
Location: Bibliotheque Rothschild, no. 524.
[pariS:} Jean 'I'repperel,n , d. 40•
Description: Chantilly, p. 7, no. 33.
Location: Mus~e Conde, III, F. 49.
oParis: Guichart Soquand, 1527. 8 • 16 tols.
Description: f.lontaiglon,Recueil, p. 363.
Location: Bibliotheque Rothschild, no. 525.
It is printed here together with a ballad attributed
to Jean le Happere.
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2.3.5: A prose "De arte loguendi"
A fifteenth century prose translation, word
for word, of the De arte loguendi survives in a
unique manuscript in Paris.
Manuscript:
Paris, Bibliotheque Nationale
MS. 24864, fols. 45-66. Fifteenth century.
Omont, Anciens petits fGnds franiais, II, p. 458.
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2.3.6: A prose tiDearte loguendi" and "De amore dei"
Another fifteenth century prose translation,
this time slightly abridged, exists of the De arte
loguendi and the De amore dei. Only one MS is known.
Manuscript:
Brussels, Bibliotheque royale de Belgique
MS. 2066 (10317-18), fols. 1 ff. Fifteenth century.
Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits, p. 276.
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2.3.7: A second "Liber consolationis et consilii"
Another translation of the Liber consolationis
et consilii survives in a unique fifteenth century
manuscript in Paris. At what date the translation
was originally made is unknown. It is, again, a
word :forword translation, and is relatively
unabridged.
Manuscript:
Paris, Bibliotheque de '1'Arsenal
MS. 2880 (60 S.A.F.), :fols. 1 ff. Fifteenth century.
Martin, Catalogue des manuscrits, p. 140.
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2.4: Italian translations
The large number of MSS in Italian containing
translations from the Latin works of Albertano
have not yet been properly classified. This task
is large and difficult, not only due to the number
of MSS involved, but also to tho lack of a unified
catalogue for the Biblioteca Nazionale Centrale in
Florence, where many of the MSS reside. Barbi 1
distinguishes six groups of translations, which I
give below, together with key MSS. After these, all
other MSS I have been able to find are grouped
according to which treatises they are translated
from, and not which particular translation they
represent.
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2.4.1: Andrea da Grosseto
In 1268, the Italian merchant Andrea da Grosseto
passed his spare time on a business trip to Paris
by tran.slating all three of Albertano's treatises
word for word. A modern edition is given by Selmi. 1
A subsequent edition by Santagata 2 is essentially
a new edition of Selmi with modernised orthography.
Manuscript:
Florence, Biblioteca Magliabechiana
MS. 776, F. 4., fols. 1 ff. Fourteenth century.
Bartoli, Storia della letteratura italiana, p. 94n.
1 F. Selmi, Dei trattati moral! di Albertano
da Brescia volgarizzamento inedito latto ne1 1268da Andrea da Grosseto pubblicato a curs di
Francesco se1mi, Collezione di opere inedite 0
rare, 33 (BOlogna: 1873).
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2.4.2: Soffredi del Grazia
In 1278, Soffredi del Grazia or Grathia
translated all three treatises into his native
Pistoian. His version is slig:ltly abridged. Two
modern editions give rather varying texts. Both
editions are based on a mutilated MS in Pistoia,
but Ciampi's earlier edition 1 supplies a full
text by collation with other NSS, whereas Rolin's
edition 2 does not and, with the MS, breaks off
after the first two chapters of the De amore dei.
Manuscript:
Pistoia, Biblioteca Communale
_ MS. 46-~ (A, 53), fols. 1r_40v• Thirteenth or
fourteenth century. Fragment.
Mazzatinti, Inventari dei manoseritti, I, p. 245.
orenee:
2 G. Rolin, Boffredi Del Grathia's Ubersetzunf
der PhilOS0tihischen Traktate llbertano's von Bresc a
(LeiPzig: 1 98).
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2.4.3: A "De amore dei" of 1272-1274
An anonymous translation or 1272 or 1274 of
the De amore dei only survives in a fifteenth
century MS in Florence. The dialect is Pisano-Luccan.
Manuscript:
Florence, Biblioteca Riccardiana
MS. 2280. Fifteenth century.
Rolin, Ope cit., p. vi.
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2.4.4: A fourteenth century "De arte loguendi"
A fourteenth century translation in the Venetian
dialect of the De arte loguendi survives in a
number of manuscripts.
Manuscripts:
Florence, Bibliot eca r'.jaziona1e Centrale
MS. II, II, 146 (Magl. Cl. XXI, 141) fo1s. 18-22.
Fourteenth century.
Mazzatinti, Inventari dei manoscritti, IX, p. 30.
Florence, Biblioteca Nazionale Centrale
MS. II, Ill, 131 (Magl. Cl. XXV, 282; Cl. XXI, 132),
fols. 59r-60v• Dated 1384. Fragment. Scribe:
Arpinus Broda (fol. BOV).
Mazzatinti, Inventeri dei manoscritti, IX, p. 175.
Florence, Biblioteca Riccardiana
_ MS. 1737. End of fourteenth century.
Rolin, Ope cit., p. vi.
Venioe, Biblioteca Marciana
MS. Ital. Cl. II, no. 3, fols. 1r_11r. Fourteenth
century.
Frati and Segarizzi, Catalogo dei Codiei Maroiani
Italiani, I, pp. 195-196.
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2.4.5: euan dea Luea
In the early fifteenth century, Quan dea Lusa,
castellan of Cattaro, translated the De arte loguendi
and the Liber consolationis et consilii into the
Venetian dialect. It is a word for word translation.
Nanuscript:
Venice, Biblioteca Marciana
MS. Ital. Cl. II, no. 173, fols. 4v_9?r. Dated
1431. Scribe: Qor9i Vallaresso.
Frati and Segarizzi, Catalogo dei Codici Marc1ani
Italiani, I, pp. 302-303.
2.4.6: Sebastiana de Rossi
In 1610, Sebastiana de Rossi, known as
L'Inferigno, published an edition of all three
treatises. Though his edition appears to be related
to several of the versions described above, it is
nevertheless sufficiently dissimilar for it to be
regarded as a separate version. The question of
the precise relationship of the different versions
has not yet been addressed. There were several
further editions of Rossi's version, 'which are
detailed below though, as these are relatively
modern, with a minimum of bibliographical information.
Prints:
Florence: Sebastiano de Rossi, 1610. 40•




Venice: Alvisopoli, 1830. De arte loguendi only.
Milan: Sivestri, 1830.
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2.4.7: other Italian versions
Manuscripts containing translations of the "De arte
loguendill only:
Florence, Biblioteca Magliabechiana
MS. 23, palchetto II.
Rolin, Ope cit., p. vi.
Florence, Biblioteca Magl1abechiana
MS. Strozziano, palchetto II, no. 40. Fragment.
Rolin, Ope cit., p. vi.
Florence, Biblioteca Medicea-Laurenziana
MS. 47. plut. 90 inf., fols. 55 ff. Fourteenth
to fifteenth century. Fragment.
Leopoldi, Cata10gus ••• Laurentianae, V, col. 457.
Florence, Biblioteca Medicea-Laurenziana
MS. 119, plut. 89, superiore, fols. 60-63. Dated 1290.
Leopoldi, Bibliotheca • • • in Laurentianam, III,
cols. 331-341.
Florence, Biblioteca Medicea-Laurenziana




• • • qui iuasu, II,
Florence, Bib1ioteca Medicea-Laurenziana
_ MS. Gaddiana reliqui 183, fols. 7r_12r.
Fifteenth century.
Leopoldi, Bibliotheca ••• qui iussu, II,
cols. 178-179.
Florence, Biblioteca Nazionale Centrale
_ MS. II, IV, 678, fols. 1 ff. Fifteenth century.
Mazzatinti, Inventari, XI, p. 109.
Florence, Biblioteca Nazionale Centrale
- MS. II, VIII, 10 (Mag1. Cl. XXI, 181), fols.
59-66. Dated 1437.
Mazzatinti, Inventari, XI, p. 224.
Florence, Biblioteca Riccardiana
MS. 1159, fols. 63r_64v and 73r• Fifteenth century.
Morpurgo, I Manoscritti, I, pp. 195-196.
Florence, Bib1ioteca Riccardiana
_ MB. 1338, fols. 19r-24v. Fifteenth century.
Morpurgo, I Manoscritti, I, pp. 397-399.
Florence, Bib1ioteca Riccardiana
_ MS. 1645 (R. IV. 35), rols. 12r_17v• Fifteenth century.
Morpurgo, I Manoscritti, I, pp. 603-604.
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Munich, Bayerische Staatsbibliothek
MS. Ital. 241, fols. 38-46. Late fourteenth century.
Codices Manu Scripti, p. 130, no. 708.
Venice, Biblioteca Farsetti
MS. LXXX, 1. Fourteenth century.
Morelli, Biblioteca Manoscritta, pp. 235-237.
Manuscripts containing translations of the "De
amore dei" only:
Florence, Biblioteca Magliabechiana
MS. 94, clas. 35, no. 4.
Rolin, Ope cit., p. vi.
Florence, Bib1ioteca Nazionale Centrale
MS. II, II, 16 (Magl. Cl. XXXV, 91; Cl. IX, 3),
fols. 60-63. Fifteenth Century. Fragment.
Mazzatinti, Inventari, VIII, p. 138.
Florence, Biblioteca Nazionale Centrale
MS. II, II, 82 (Mag1. Cl. VIII, 1374; Cl. VIII, 1386),
fols. 6-59.
Mazzatinti, Inventari, IX, p. 8.
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Florence, Biblioteca Nazionale Centrale
- MS. II, IV, 111 (Magi. Cl. XXXV, 268), fols.
58r-70v. Thirteenth century.
Mazzatinti, Inventari, X, p. 125.
Florence, Biblioteca Nazionale Centrale
MS. II, VIII, 49 (MagI. Cl. XXI, 166), fols.
1-94. Thirteenth or fourteenth century.
Mazzatinti, Inventari, XI, p. 240.
Florence, Biblioteca r~azionale Centrale
MS. II, IX, 165, fo1s. 1 ft. Fourteenth century.
Mazzatinti, Inventari, XII, p. 30.
Florence, Biblioteca Nazionale Centrale
- MS. Palate 643 (123.-E,5,7,7.), fols. 1r_82v•
Fourteenth century.
I Manoscritti ••• Palatina, IV!2, pp. 212-213.
Florence, Biblioteca Riccardiana
- MS. 1317, fols. 65r-6~. Fourteenth oentury.
Morpurgo, I Manoscr1tti, I, pp. 382-384.
Florence, Bibliotec8 Riccardian8
MS. 1538 (S. III. 47), fols. 135r-172r.
Fourteenth century.
Morpurgo, I Manoscritti, I, pp. 533-538.
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Lucca, Biblioteca Governativa
MS. Pietro Pera. Dated 1337.
Rolin, Ope cit., p. vii.
Manuscripts containing translations from all three
treatises:
Florence, Biblioteca Medicea-Laurenziana
MS. 64, pluteus superiore (olim 645), fols. 1r_76v•
End of thirteenth century.
Leopoldi, Catalogus, V, col. 325.
Florence, Biblioteca Nazionale Centrale
MS. II, III, 272, fols. 1 ff. Dated October 1288.
Mazzatinti, Inventari, X, p. 26.
Lucca, Biblioteca Ducale
Unnumbered MS, fols. 1 fr.
Ciampi, Volgarizzamento dei trattati, p. 73.
A manuscript containing a translation of the "De
arte loguendi" and the "De amore dei" only:
Florence, Biblioteca Nazionale Centrale
MS. II, II, 23 (MagI. Cl. VI, 21), fols. 32-60.
Fourteenth century.
Mazzatinti, Inventari, VIII, pp. 141-142.
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2.5: Catalan translations
All three of Albertano's treatises were
translated into Catalan. Only three MSS survive,
and they only saw print in modern times. There is
no reason to suppose that they enjoyed any particular
popularity. All the translations are word for word,
the Liber consolationis et consilii being slightly
abridged.
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2.5.1: The "De amore dei"
A translation of the De amore dei exists in
a Paris f-1S immediately following a translation of
the Liber consolationis et consilii, and is
presumably by the same translator. It is fragmentary,




MS. esp. 353, fo1s. 217v-22ar. Fourteenth
century. Fragmen t •
Morel-Fatio, Catalogue des MSS espagnols, p. 29, no. 79.
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2.5.2: liLadoctrina de ben parlar"
This translation of the De arte loguendi
was edited in a hastily prepared edition which
suffers from misreadings and omissions. 1 It
survives in one MS only.
Manuscript:
Barcelona, Real Academia de Buenas Letras
Unnumbered MS, fols. 1 ff. Thirteenth century.
De Bofarull, Memorias de la academia, p. 529.
1 A. de Bofarull, "Aci comen9a 10 libre 10
qual ha compost mestra Alberta de Bretanya 10 qualtracta de la doctrina de ben parlar ••• ,"
Memoriae de la academia de buenas letras de
Barcelona, 2 (1868), 529 and 591-613.
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2.5.3: '"Llibre de consolaci6 i de consell"
This translation of the Liber consolationis
et consilii survives in two MSS. There is also a
dOt. 1modern e J.J.on.
Manuscripts:
Barcelona, Biblioteca de Catalunya
MS. 14, fols. 13v_39v• Fifteenth century.
Mass6 Torrents and Rubio e Balaguer, Butlleti,
pp. 158-159.
Paris, Biblioth~que Nationale
MS. esp. 353, fols. 193r-217v. Fourteenth century. 2
Morel-Fatio, Catalogue des MSS espagnols, p. 29, no. 79.
1 G. E. Sansone, Albertano da Brescia: "Llibre
de consolaci6 i de conse11" Eis nostres c1dssics,
obres completes dels escrlptors catalans medievals,
0011ecci6 A (Volumes en dotzau), 94 (Barcelona: 1965).
2 There are no versions of any of Albertano's
works known in Provenyal. Occasional references to
a Provenyal translation of the Liber consolationis
et consilii all derive from an error made by G.
Azats, Le Breviari d'!mor de Matfre Erman aud, I
(B6ziers an Parl.s: ,p.. scuss ng MSS
containing the Breviari, he refers to a MS at that
time in the Bibllothaque imperiale Saint-Germain,
MS. franyais 137. He claims that this fourteenth
century MS contains, from fol. 193, a Proven9al
translation of the Liber consolationis. This is
actually none other than the Catalan translation
in this MS described above. Aza1s appears unable to
distinguish between Catalan and Proven9all
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2.6: Dutch translations
The De amore dei does not appear to have been
translated into Dutch. The other two treatises,
however, were, both apparently directly from the
Latin.
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2.6.1: "Die konste om te leren spreken ende swighenll
A free translation, in verse, of the De arte
loguendi is known only in incunabula. There are no
known manuscripts and there is no modern edition.
Prints:
(Haarlem: Jakob Be1laert, c. 1484]. 40• 24 fo1s.
Descriptions: ~ 564; Hain 413.
Location: LUbeck, StB.
Delft: [Jakob van der Meer, c. 14861. 4°. 24 fo1s.
Descriptions: ~ 565; Hain 415.
Location: The Hague, Royal Library.
'sHertogenbosch: [Gerard Leempt, c. 1488J. 4°. 24 fols.
Descriptions: GW 566; Hain 414.-
Locations: Bambridge, UL; The Hague, Royal Library.
[Gouda: Govert van Ghemen, c. 1489-1490]. 40•24 fo1s.
Description: GW 567.-
Location: Brussels, Bibliotheque royale.
[Delft: Christian Snellaert, c. 1493-7]. 40• 24 fols.
Description: Q[568.
Location: London, BL, IA. 47210.
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Deventer: Jakob van Breda, 15.iii.1496. 40• 22 fols.
Description: GW 569•......
Location: London, BL, lA. 47876 (impf.: fol. 22 wanting).
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2.6.2: A fourteenth century rhymed "Me1ibeus"
A free translation in verse o~ the Liber
conso1ationis et consilii exists, the only translation
to approach this treatise in this way. A modern




MS. nr. 1607, £01. 1. Fourteenth century. Fragment.
Dero1ez, Beknopte Catalogus, p. 24.
Hamburg, Staats- und Universitatsbib1iothek
Codex germ. 24, fols. ?r_32v. First half of
fourteenth century. War loss.
Unpublished manuscript catalogue, fo1s. 55r_56r•
Oxtord, Bodleian Library
MS. 5264 (Marshall 29), tols. 1 tf. First half
of fifteenth century.
Madan et al., A ~)mmary Catalogue, p. 996.
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Print:
Antwerp: Govert Bac, [c. 1496-1499J. 4°.
Descriptions: Q[ 2.9135; Rain 11051.
Location: Munich, BSB, 4° Inc. s. a. 1261.
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2.6.3: Dirc Potter's llMellibeus"
More famous for his Minnenloep, the clerk
from The Hague, Dire Potter, also trar:slated the
Liber consolationis et consilii. The date of the
translation is unknown, but will not have been
later than 1428, the year of his death. Biographical
1details are supplied by OVermaat, and an overview
of his works and supplementary biography by van
Buuren. 2 The Mellibeus survives in one MS, and
has been the subject of two editions in recent times,
a poor and uncritical one by Schoutens 3 and a much
better one by Overmaat. 4
Manuscript:
Rekem, Bib1iotheek der P. P. minderbroeders.
MS. 1, fo1s. 139r-169v• Dated 1484.
Rabets, Publications de la societe, pp. 358-360.
1 B. G. L. OVermaat, "Dirc Potter. Nieuwe
gegevens voor '. dichters biogratie," Tijdschrif'tvoor Nederlandsehe Taa1- en Letterkunde, 69 (1952), 110-37.
2 A. M. J. van Buuren, "Der minnen loe~" van
Dire Potter: studie over een middelnederlan se "ars
amandi", nies. utrecht 1979 (Utrecht: 1979). pp. 1-53.
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2.7: ~nglish translations
2.7.1: Chaucer's "Tale of Melibe"
Though the date of Chaucer's composition is
not definitely known, Tatlock 1 places it between
1388 and 1394. Chaucer's ~1elibe is one of the least
known of the Canterbury Tales, though Chaucer
himself appears to have had some regard for it~ it
is one of the tales told by the author himself.
Though it is in prose, the occasional metred line
shows through. Chaucer translates rather freely
from Renaud de Louens (see above, pp. 385-392),
introduces his own interpolations, and is wlique in
supplying a name -- Sophie -- for Nelibe's daughter.
Hotson 2 suggests that the tale in Chaucer's
version was intended to influence John of Gaunt
and that Sophie (wisdom) was a part of this. There
are tew critics who pay much attention to the Tale
ot Melibe. The best recent study is that ot Hortmann. 3
An edition leparate from the rest ot the Tales is
given by Matzner. 4
1 J. S. P. Tatlock, The Development and ChronologY
ot Chaucer's Works (London: 1907), pp. 188-191.
2 J. L. Hotson, "The Tale of Melibeus and John ot
Gaunt," Studies in Philology, 18 (1921), 429-452.
3 R. L. Hoffmann, "Chaucer's Melibee and Tales
of Sondry Folk," Amsterdamer Beitrage zur alterenGermanistik, ? (19?4), 157-186.
4 E. Matzner, "The Tale of Melibe~s,,, in
Alten6lische~rachproben nebst einem5rterbuche,I (Birlin: 186 ), pp. 373-415.
There is such a wealth of literature published
on Chaucer, that there seems little point in
merely repeating information that is already
commonly available. I would refer the reader,
therefore, to the standard works of reference on
Chaucer, 5 where details of MSS, editions, and
articles may be found.
5 E. P. Hammond, Chaucer: A bibliogra~hical
manual (r~ewYork: 1908). D. n. Griffith, Bibli0:ta~of Chaucer 1908-1952 (Seattle: 1955). w. R. Craw 0 ,
Bibliography of Chaucer 1954-1963 (Seattle: 1967).
L. Y. Baird, A bibliography of Chaucer 1964-1973(Boston: 1977).
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2.7.2: Ralph Radcliffe's "Melibeus"
A dramatisation of Chaucer's Tale of Melibe
was made probably between 1546 and 1559 for the
use of scholars in his school by the Hitchin
schoolmaster Ralph Radcliffe. 1 The only witness
we have for this lost play is that of the sixteenth
century bibliographer, John Bale, 2 who saw it on
the shelves of Radcliffe's study. This would appear
to be the only attempt to represent one o£
Albertano's treatises in dramatic form.
1 W. W. Greg, A bibliograp~y of the English
printed drama to the Restoration, II (London: 1~70)t
p. 998.
2 J. Bale, Index of British and other writers,
ed. R. L. Poole and M. Bateson, Anecdota Oxoniensis!
Mediaeval and Modern Series, 9 (OXford: 1902), p. 3~3.
3: Direct borrowings from Albertano's treatises
Two works are known where the.influence of
Albertano's treatises is very strong -- so strong,
in fact, that portions of them may be regarded as
free translations or large-scale borrowings from
Albertano.
425
3.1: The "Dietsche Doctrinale"
vlritten in 134-5by Jan van Boendale, this
rhymed Dutch work draws particularly from the ~
arte loguendi and the Liber consolationis et consilii.
Albertano is named as a source in book II, verse 3461.
There are two modern editions of this work, the
first, by Jonckbloet, 1 reproduces the text of
The Hague MS. 76 E 5, the second, by de Pauw, gives
the text of the fragment in the Gent Stadt-Archiv. 2
There is also a very rare incunabulum.
Nanuscripts:
Berlin, Staatsbibliothek PreuBischer Kulturbesitz
mgf 751 nr. 7, fol. 29. Fourteenth century. Fragment.
Degering, Kurzes Verzeichnist It p. 103.
Berlin, Staatsbibliothek PreuBischer Kulturbesltz
mgt 757, fols. 14r_1Sv. Fourteenth century. Fragment.
Degering, Kurzes Verzeichnis, I, p. 107.
276.
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Berlin, Staatsbib1iothek y.reuBischer Ku1turbesitz
mgf 827, two binding remnants. Fourteenth century.
Degering, Kurzes Verzeichnis, I, p. 115.
Berlin, Staatsbibliothek Preu8ischer Ku1turbesitz
mgq 1715, 2 fo1s. Fourteenth century. Fragment.
Degering, Kurzes Verzeichnis, II, p. 305.
Berlin, Staatsbib1iothek PreuEischer Ku1turbesitz
mgo 635, 4 fols. Fourteenth century. Fragment.
Degering, Kurzes Verzeichnis, III, p. 241.
Bremen, Staatsbib1iothek
MS. b. 2, Nr. 4, fols. 1r_43v• Late fourteenth
century.
Ljunggren, "Der Leyen Doctrinal", p. 24.
Brussels, Bib1iotheque roya1e
- MS. 2351 (4806-7), fo1s. 73-111. Late fourteenth
century.
Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits, p. 428.
Brussels, Bibliotheque roya1e
MS. 2352 (II, 182), fo1s. 10r_4?v. Late
fourteenth century.
Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits, p. 429.
427
Brussels, Bibliotheque royale
MS. 12121, fols. 1r_118v• Second half of
fifteenth ce:::ltury.
Ljunggren, "Der Leyen Doctrinal", p. 24.
Brussels, Bibliotheque royale
MS. 15659-61, fols. 1r_48v• Fifteenth century.
Ljunggren, "Der Leyen Doctrinal", p. 24.
Eton, College Library
MS. 208. Binding remnant. Early fourteenth century.
Ker, Medieval Manuscripts, II, p. 781, no. 208.
Gent, Bibliotheque Universitaire
MS. Nr. 942, fols. 1r_41v. Dated 1367.
Derolez, Beknopte Catalogus, p. 11.
Gent, Bibliotheque Universitaire
_ MS. Nr. 1617, 1 fol. Fourteenth century. Fragment.
Derolez, Beknopte Catalogus, p. 25.
Gent, Bibliotheque Univereitaire
_ MS. Nr. 1636 (olim 720), 4 fols. Fourteenth century.
Fragment.
Derolez, Beknopte Catalogue, p. 26.
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Gent, Bibliotheque Universitaire
MS. Nr. 2210, 2 fols. Fourteenth century. Fragment.
Derolez, Beknopte Catalogus, p. 34.
Gent, Stadt-Archiv
MS. Napoleon de Pauw, 1 fo1. Fourteenth century.
Fragment.
Ljunggren, "Der Leyen Doctrinal", p. 25.
The Hague, Royal Library
MS. 73 F 19 (olim 0 261), fo1s. 1r_44v. Circa 1475.
Ljunggren, "Der Ley-en Doctrinall1, p. 25.
The Hague, Royal Library
MS. 73 J 59 (olim z 78 (728)), fols. 1r_136v•
Beginning of fifteenth century.
Ljunggren, "Der Leyen Doctrinal", p. 25.
The Hague, Royal Library
MS. 76 E 5 (olim 727 & AA 69), fo1s. 1r_47v.
Circa 1374.
Ljunggren, "Der Leyen Doctrinal", p. 25.
The Hague, Royal Library
MS. 131 D 3, three binding remnants. Fourteenth
century.
Ljunggren, "Der Leyen Doctrinal", p. 25.
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The Hague, Royal Library
MS. 131 D 7, 1 1'01. Fourteenth century. Fragment.
Ljunggren, "Der Leyen Doctrinal", p. 25.
Leiden, Universiteitsbibliotheek
- MS. Ltk 191 (olim 104), VI, fo1s. 104r_146r•
Second half of fourteenth century.
Lieftinck, Codices Manuscripti, pp. 10-14.
Leiden, Universiteitsbibliotheek
MS. Ltk 193 (olim 7550), fols. 1r_2v. Early
£i£teenth century. Fragment.
Lieftinck, Codices Manuscripti, p. 14.
Leiden, Universiteitsbib1iatheek
- MS. Ltk 1527, 2 fo1s. End of fourteenth century.
Fragment.
Catalogus Compendarius, p. 65.
London, British Library
- MS. Add. 34392, XV, 1'01. 55. Fourteenth century.
Fragment.
Catalogue of Additions ••• 1888-1893, p. 328.
Utrecht, Universiteitsbibliotheek
- MS. Nr. 1333, 1 1'01.Fourteenth century. Fragment.
Cata10gus Codicum, It p. 317.
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Print:
Del~t: [e. Snellaert], 1489. 8°.
Description: Ljunggren, "Der Le;yen Doctrinal", p. 25.
Locations: London, BL, lA. 47169 (impf.); Paris, BN,
D. 14828.
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3.1.1: "Der Lezen Doctrinal"
About 1400 the Dietsche Doctrinale was
translated into Low German verse. In spite of the
fact that there is only one known manuscript and
one print, this text has experienced two editions
in modern times -- this probably because
translations from the Middle Dutch into the Middle
Low German are so uncommon. 1
Manuscript:
WolfenbUttel, Herzog-August-Bibliothek
Codex Guelf. Blankenburg 127a (olim 41), fols.
111r-157v. Third quarter of fifteenth century.
Butzmann, Die Blankenburger Hss., pp. 134-137.
Print:
Magdeburg: Jacob Winter, 1507. 4°. 52 fols.
Description: Borchling & Claussen, Niederdeutsche
Bibliographie, cols. 188-189, no. 412.
Location: Copenhagen, Royal Library (war loss).
1 K. F. A. Scheller, "Der ~ien Doctrin§l":
ein altsassisches gereimtes Slt~nbuch (Braunschweig:1825). G. Ljunggren, "Der Leyen Doctrinal": Eine
mittelniederdeutsche Ubersetiun~ des mlttelnieder-
iandischen Lehr edichts "Dietsc e Doctrinalefi,
Lun er german1S 1SC e Forschungen, un : 1963).
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3.1.2: A Ripuarian "Dietsche Doctrinale"
An independent translation of the Dietsche
Doctrinale in verse survives in a unique fifteenth
century MS in Darmstadt. There is no modern edition.
Manuscript:
Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek
~ffi. 2278, fols. 106-238. Dated 1436. Ripuarian
dialect.
Ljunggren, "Der Leyen Doctrinal", p. 27.
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3.1.3: The "Laiendoctrinal" of Erhart Gross
Commissioned by the Nuremberg citizens Paul
Forchtel and Ortolf stromer, their townsman, the
Carthusian Erhart Gross translated the Dietsche
Doctrinale into prose under the title of
Laiendoctrinal. Apart from the three MSS, there




MS. M 182, fols. 1r_70v• Gross' autograph MS ot 1443.
Schnorr von Carolsfeld, Katalog dar Hss., pp. 485-6.
Karlsruhe, Badisohe Landesbibliothek
MB. E. M. 18, fols. 2r_5Sv• Fifteenth oentury.
(Transcript from Rain +808;)
Die Has. der Badischen LB, IX, p. 13.
Nuremberg, Stadtbibliothek
Codex Amb. 55, fols. 1r_B4v. Dated 1465.
Schneider and Zirnbauer, Die Hss. der StB, p. 489.
1n, III, cols. 276-277, s. v. "Gross, Erhart."
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Prints:
(Nuremberg? Strasbourg?: Fr. Oreussner? Olas Wenker?
Conrad Wolfach?J, n. d. 2°.
Descriptions: Hain +8083; Voullieme 2191.
Location: Berlin, SBPK, 2191.
[Strasbourg: Printer of the Henricus Ariminensis,
circa 14761J. 2°.
Descriptions: Hain +8084; Voulli~me 2697.
Locations: Berlin, SBPK, 2697; Cambridge, Mass.,
Philip Hofer; London, BL, lB. 1073; Paris, BN,
Res. D. 1727; Rome, Vatican.
Augsburg: (Johann SChonsperger1], 1485. 2°.
Description: Hain +8085.
Locations: London, BL, lB. 6284; Washington,
Library of Congress.
[AugSburg: Christoph Schnaitter], 1493. 4°.
Descriptions: Hain +8086; Voulli6me 325.
Locations: Berlin, SBPK, 325 (war loss); London,
BL, lA. 6843.
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3.2: Peter Idley's "Instructions"
Written between 1438 and 1459, Peter Idley,
or Idle, of Kent's didactic verse work survives in
some seven MSS. The work is divided into two books.
The first book is, to a great extent, an adaptation
of large portions of the Liber consolationis et
consilii and the De amore dei, which Idley knew
in the Latin, with some additions he has made. The
second book is based on Robert Mannying's Handlyng
Synne and on Lydgate's The Fall of Princes. Idley
addressed his work" as did Albertano, to his son.
A modern edition based on all known MSS is given
by d'Evelyn, 1 who also gives a full critical study
01 the work and the few biographical details that
are known about Peter Idley.
Manuscripts:
Cambridge, Magdalene College Library
- MS. Pepys 2030, fols. 19r-133r• Early sixteenth
century. Fragment.
James, A Descriptive Catalogue, III, pp. 67-69.
1 C. d'Ev.lYB. ieter Idlel's Instructions to
his son, Modern Lan~age Assoc1atlon of America
Monograph Series, 6 (1935; rpt. New York: 1975).
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Cambridge, University Library
MS. Ee. 4. 37., fols. 1r_109r• Late fifteenth
century.
A Catalogue of the MSS, II, p. 169.
Dublin, Trinity College Library
MS. 160 (D. 2. 7), fols. 14r_55v• Fifteenth
century. Mutilated.
Abbott, Catalogue of the MSS, p. 21.
London, British Library
MS. Arundel 20, fols. 43rs_70vb• Fifteenth century.
Book II only. Fragment.
Catalogue of MSS in the BM, New Series, It p. 7.
London, British Library
MS. Harley 172, fols. 21r_51v. Fifteenth century.
Book I only.
A Catalogue of the Harleian MSS, I, pp. 60-61.
Oxford, Bodleian Library
MS. Digby 181 (S. C. No. 1782), fols. 10v-30v•
Fifteenth century. Book I only.
Macray, Catalogi codicum MBS, IX, p. 194.
OXford, Bodleian Library
MS. Laud Misc. 416 (S. C. No. 1479), fols. 1r_65v•
Dated 1459. Book II only (incomplete).
Coxe, Catalogi Codicum MSS, I1/1, col. ;05.
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4: Less direct borrowings from Albertano's treatises
Where, in the preceding section, works were
discussed which possessed lengthy and obviouB
borrowings from Albertano, this section aims to
complete further the picture of Albertano's influence
by providing details of works which betray their
source less unambiguously. As with the preceding
section, the works discussed here are in the
vernacular. One may suppose that Albertano had a
corresponding influence on the Latin literature of
the mediaeval period also.
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4.1: The "Fiore di Virt11" of Tommaso Leonis
Written about 1320 in verse by the Bolognese
friar Tommaso Leonia or dei Gozzadini, this
moralistic compilation draws in part on Albertano's
De arte loguendi. The Fiore di VirtU was written,
of course, in Italian, though it is unknown whether
Tommaso knew the De arte loguendi in the Latin or
in one of the Italian versions which by then were
gaining currency. Albertano is named in chapter
41 as a source, though his presence is otherwise
unobtrusive. The Fiore di Virtu was a very popular
work indeed, running to sixty-six incunabula at
least, listed by Rosenwald. 1 A brief discussion
and a short bibliography is given in the Dizionario
Encyclopedico della Letteratura Italiana (Rome: 1966),
p. 473, s. v. IIFioredi VirtU".
Several translations from the Fiore di VirtU
are known. There are two in German. A Tirolean
translation by Hans Vintler was written in or before
1419. This verse translation has been the subject
of a modern edition. 2 A second German verse
translation was done in 1468 by "Arigo" (Heinrich
Schllisselfelder). A discussion and further literature
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is given by Kars. 3 There is no modern edition,
though a selection has been published. 4 A prose
translation of not later than 1428 was made by
Dirc Potter, mentioned above (p. 420) as a
translator of the Liber consolationis et consilii.
This Dutch translation went under the title of the
Blome der Doechden, and has been the subject of a
modern edition. 5 A French translation or adaptation
going by the title of Fleurs de Toutes Vertus and
dating from the late fourteenth century is
discussed by BUhler. 6 A very rare print 7 bears
a translation of this \'lorkin Armenian. Rosenwald
also states 8 that the Fiore di VirtU was further
translated into Arabic, Catalan, English, Greek,
Rumanian, Russian, Serbian and Spanish.
3 H. Kars, Arigo, Diss. Halle-Wittenberg 1932(Halle: 1932).
4 F. Vogt, "Arigos Blumen der ~enal" ZeitschriftfUr deutsche Philologie, 28 (1896), 8-452.
5 S. Schoutens, "Dat Bouck der Bloumen":
Handschrift der XVe eeuw in it licht gegeven doorFr. P. Stephanus Schoutens MinderbroederHoogstraten: 0 .
6 C. F. BUhler, "The Fleurs de toutes vertus
and Christine de Pisan's L'Evftre dtoth~a,it Publications
of the Modern Language Assoc1ation of America, 62/1
(1947), 32-44.
7 Fiore di Virtut ridotta in lin~a ormena(Rome: 1675).A copys in Vienna, ON~ 18. H. 8.
8 L. J. Rosenwald, OPe cit., p. vii.
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4.2: Albertano's further influence
It is difficult and possibly dangerously
misleading and inappropriate to attempt to gauge
the influence that one writer had on another. In
Albertano's case at least, there are at least
three further cases where his influence has been
definitely traced.
Guillem Molinier in his Leys d'Amors of 1356
made use of the Liber consolationis et consilii
and the De arte loguendi. 1 Brunetto Latini's
2Livres daU tresor draws on the De arte loguendi,
as does Dante's De vulgari eloouentia. 3
A fourth possibility, as yet uninvestigated,
is that the early fifteenth century author
Christine de Pisan knew and used one or more of
Albertano's treatises, either in the original
Latin, or in one of the by then current French
versions, perhaps that of Renaud de Louena. Willard,
in her introduction to Christine's Livre de la paix
of 1412 4 states that "it has been impossible to
identify all of Christine's numerous quotations.
1 J. A. F. Anglade, Le~s d'Amors, IV
Biblioth~que meridionale, 20 (Toulouse: 1920), pp. 53-61.
2 J. T. Sundby, Della vita e delle opere di
BrftRetto Latini, trans. R. Renier, 2nd ed. (Florence:
18 ).
3 s. Caramella, "Dante e Albertano da Brescia,"
Studi lettereri: Miscellanea in onore di Emilio
santini (Palermo: 1956), pp. 87-94.
4 C. C. Willard, The "Livre de la Paix" of
Christine de Pisan <'s-Gravenhage: 1958), p. 45.
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She must have made use of at least one Latin
compilation and another in French." A great number
of similarities exist between Christine's works
and Albertano's. This may be to some degree due
to the fact that she is known to have drawn from
Brunetto Latini (see Willard, OPe cit., p. 44), who
used Albertano's works (see above, p. 440). On
occasion, however, we find what appear to be word
for word translations of Albertano's Latin. For
example, in Christine's Livre de Prudence she
writes: "Prudence est discrecion de bonnes et
mauvaises choses en la fuite du mal et en l'esleccion
du bien. Car il ne souffist mie les maulx deviser
et discerner les uns des aultres se l'esleccion des
bons n'est prise en deboutant et laissant les maulx."
(Willard, Ope cit., p. 186) The Liber consolationis
et consilii is nearly identical: "'Prudentia est
rerum bonarum et malarum utrarumque discretio' cum
electione boni et fuga mali." (Sundby, 20,8-10) It
Ghristine does, in fact, owe this passage to
Albertano, then it has not come to her via Brunetto
Latini, for the nearest equivalent he has to offer
is: "prudence est conoissance des bones choses et
des mauvais, et des unes et des autres; car par
eeste vertu seit homme deviser le bien dou mal, et
l'un de l'autre." (Willard, Ope cit., p. 186)
Likewise, also in the Livre de Prudence~ "Se tu es
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prudent, dispose tes fais par trois temps: ordone
les choses presentes, pourvoy aux futures, et
recordes les passees, car qui ne cogite riens du
future, i1 chiet mieulx en toutes les choses."
(Willard, Ope cit., p. 187) This is near identical
with a passage from the Liber consolationis et
consilii: "Si prudens es, animus tuus tribus
temporibus dispensetur: prmsentia ordina, futura
provide, preterita recordare; nam qui nihil de
pr~terito cogitat, perdit vitam; qui nihil de
futuro prremeditatur, in omnia incautus incidit."
(Sundby, 58,1-5) It seems that an investigation
as to whether Albertano either directly or indirectly
provided a source for Christine may be rewarded. It
is, however, outside the scope of this thesis.
Finally, a work Von dar laydigung der lieb
und der minne, though sometimes attributed to
Albertano, bears no relation to any of his works.
A "maistar Albertanus" is named as author, but the
work is, in fact, the final part of Johann Hartlieb
of Nuremberg's translation of Andreas Capellanus'
De amore. The error has presumably been made due to
the similarity of the title to Albertano's first
5treatise, the De amore dei.
5 A. Karnein, "De smore" deutsCh: Der Tractatus
des Andreas Capellanus in der Ubersetzung Johann
Hartlieb, MTU, 28 (Munich: 1970), pp. 20-21.
5: General eonclusion
In their time, Albertano's writings in Latin
and in the vernacular enjoyed a popularity that
cannot readily be understood nowadays. At
worst, his treatises may be regarded as sententious,
long-winded, and tedious these are, however,
modern epithets: a mediaeval reader would more
probably have considered them to be authoritative,
well-argued, and concise. Greatest popularity was
enjoyed by the De art. loguendi and the Liber
consolationis et consilii, most especially in the
fifteenth century -- not the number of surviving
MSS (seldom an accurate guide) demonstrates this
but, as the foregoing reveals, rather the number
of different versions and adaptations.
Perhaps a more accurate guide to popularity
is afforded by the number ot printed editions to
which Albertano's works ran. Here of particular
importance is the Liber consolationi. et consilii
which, in French and German translation, ran to
seventeen ••parate editions. As each printed edition
had to be a sound busin.s8 proposition, then the
Melibeus must have both paid its way and Q~d an
eager audienc •• Coupl. to this the fact that it
stimulated Johann Grlininger to make it an even
more attractive buy by commissioning a woodcut,
and w. have a very popular little booklet indeed.
~4
More often than not, Albertano's works were
transmitted anonymously - this is true, for example,
or both the French and the German Melibeus. The
worthinesa of his treatises is beyond dispute -
for a time they enjoyed great popularity and sold
well. Perhaps it is this very worthiness that aided
their decline - Albertano's advice is eminently
practical and of use even to the present, so much
so that it seems, after a time, self-evident. Come
the sixteenth century however, after one or two
stray editions or MSS, the tremendous wei3ht of
Reformation literature drives ~lbertano's works
into obscurity, and they only survive (usually
anonymously) in the works or people such as Chaucer
and, in 1610, in Rossi's Italian version (see above,
p. 405).
Apart from the German editions of the Melibeus
given above, much of this work has involved the
tedious task of listing MSS and prints. Some of
this has been done before, much has not. I intend
that bringing all of this information together in
this form (it is as complete as I know how to make
it) will be of use to further rese~hers in
assessing Albertano's importance in a European
context - I have found that most scholars regard
translations tromAlbertano's treatises as being
peculiar to their language, and relegate any other
versions to footnotes. This is surely both unhealthy
and misleading: Chaucer translated from Renaud de
Louens, and Christine de Pisan, Dante and Brunetto
Latini gleaned at least a part of their knowledge
of classic&l authors from reading Albertano's
compilations. No literature exists in isolation,
and it is not coincidencQ that Albertano's treatises
became popular in the vernacular across Europe in
the period of early Renaissance. An understanding
of the forms and methods in which knowledge or
classical authors and their works were transmitted
is necessary for us to understand both how the
Middle Ages worked, and why the phenomenon or
Renaissance occurred.
This thesis provides the first step in assessing
Albertano's influence in a wider European context.
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6: Appendix: A poem on holding one's tongue
A German poem survives in a MS in Ka1iningrad
(former Konigsberg) in the Soviet Union. This poem
immediately follows a Latin version of A1bertano's
Liber conso1ationis et consilii. Whether or not it
is in any way inspired by A1bertano's works is
impossible to ascertain; it is, however, on a theme
repeated in all of Albertano's treatises: that of
moderation, canniness, and holding one's tongue.
For this reason, and for its association in this
MS with the Liber conso1ationis et consilii (it is
written by the same scribe), I have chosen to
include here a brief' description and the text.
The manuscript:
KALn; INGRAD, Universi ty Library
MS. 334, fo1. 214v. Dated 1453 (214v).
Steffenhagen, Cata10gus ••• Regimontanae, pp. 64-66.
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The poem:
Rede nicht viI unde mache das war,
Borge wenig unde gilt das gar,
Wisse viI unde wenig sage,
Nicht antwerte off aIle frage,
Si allen leuthen fruntlich,
Nicht vil leuthen alczu hymelich.
Vil getrawen ist nicht gut,
Nymant weisz das andern Nuth.
Habe vor gut yderman,
Du weist nicht was ein ander kane 1
1 I reproduce the poem here as it appears in
Steffenhagen's catalogue. The only changes I have
made are to add punctuation.
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